## عـلـوان الـسـهيـيمي



لا تـمـابي (أحـرَ

## روايـة



## علوان السهيمي

# الأرض لا تُحايي أحداً 

## روايـــــــة

دار الفارايـي

## ابتـتاء

أنا ببسـاطة تمنـاص بطل هـنه الروابة التي ستـراهاهـا بعد مذه الصندئ.. وليست مذه المندة من التكنيك المنصرد انحل النص....
 والمـيت والتأمل والمتنت والعقد والرضا وكل حالاتلات الوعي الإنــانيا


 مني على الورت.. وحين أتصص مه إنما انشت من استي الديا الدلالة.




 الذي أرجعني به.. ننجعت من حتيقتي حين ترأثها ، فلم أكن أتصور

 لان الورت .. يحفظ العري ا نعم أنا تصاص .. ومذا لـس اسمأ مستمارأ وليس اسعأ كاذبأ كـا


2. بجوارها... تابوت ليس ني احد 1



 مسادٍ تجاه ما تراثه ... عني منـ.
افول كك إيها اللنارى ... كن معي في مذا العـل واعلم تمار العلم... كـا تال سارتر المفكر الفرنسي الو جودبي الانثهر " إن الآخرين


 ... وأنا أفعل ذلك ... نتط .. فتط حين أنام ا
إن الروائي في هذا العمل ... ربـا لأن تجربيني قاسية جلأ كاذ هو هو ايضأ قاسيأ في مبر أغور نفسي وهو يتوغل فيها بمشرطه ... والصجروح
 المحفلر ويفيق تماماً ... مثلما أفت تبل الكثر من ربع ترن ... ورجدت


## الإهـداء

إلى تصاص


## الفصل الأول

- التر| ا هذه الر راية ذهب الن نتحدث، لالثا تميد نملي, الالنكار اليلنا باتحتانا




















تميد تصدير الالنكار الينا باحز الن





 للدارمبين. لكن الدكتو, المعد أمر على مذه المواية، ريسا أجد فيهن


 بكزج مالح مئ تـلولا





 الإريكة، ودخل غر نت كي يبدل مـلابسه. "ما أجسل ان نتر اوانت

Sish



على غلانها "علوان الميـي| الالارض

 اللرالسi الثبه بالـباحان، بثدر ما نحسله من المتعة، نحسل الـخون





دلت الى الیطبخ، وحو يثذك صدبث نامر حينط كال له ذات بوم: - منـوت وأنت نترا، ونتعب نغست باللرامئ، صدتني لا نالدن
 A





 - غير معفول با نامو -




is -

- بععنى الثا انْيز الطالب ماعات ورامته الكنهبية، وكان مبدعأ،


بدلأ من تحديم رمـالة علمية.

صسبع9
-
-


الو ميعو














2sing





 بغاطب نغسه:




## الحلم وهـه ما بيجعلا نفكر اكثر.

كفغ منـي

join

## السته اللامينة بعد حمدة

- أهلاُ بك يا تصـص. أنا المدير منا اسـي 'خلف' راكتى بأبي
;
- عانـت الاسامي.
- ليس لدي ما أتول لكن انهب إلى مكتبك، زملاولك لن يفضتروا في توضيح العمل لك، دأتنى أن ترتاح في هذا العمل. نم ماح في مستـفـد الكهل :
- يا عنز علي ودي تصاص لـؤرن الموظتئت

سبقني الكهل في ميره المتهالك. سار أمامي بهلور السنين الكينين




 تحاذفت الحيا: فاكرني بقوة، ما أنا موظف لديّ دخل مادي بحترم،




 منها للدطر، والعجوز مراحم وهي تمرخ "با ولدي لا تعلم أحد'، وعبي التاري وسنينه المائث تنف على ظهره، وحكاياته المستدة من
 الثناري اختلة ليبرر جملة من أفكاره عن توم مكـوا اللقرى بطريتة ربا









 مستاح...' 'ا، ونضال ومو يرئق نفس عاليأ في زواج غرم الله ابن عبي صلاح، والمي التي تعفغ وجعها لنكون سعداه، فالالماتات آية الله في

 المم علي وهو يقول: - يا أبو خالد، منا تصـاص موظف جليد. -
تنـاول الرجـل الأراق من يـد مـنـا الكـهل، وأمره بـالانـمرافـ

 ;حيهأ بشدة؛ لان القرارات الثي تأتي خلفأًأللكهول، ترارارات تمتلما ;حسة عاة. تلّب الرجل الأوراق بين يديه ثليلأ ومال لي : - النحص الطي الذي ين يدي يبين لي أن فاقد ساتك. - أجل، ساتي مبتورة.
jonn

- كيغ، يعني أنت بلون ساق؟
- نعم، وبكل بساطة ماتي اليهنى مبتورة من عند الركب، وأمير على طرف ميناعي.
نظر إلمي تلك النظر: التي أمقتها، تلك الثظر: التي تغرسني فئي
 الأوراق:
- كنا نحتاج إلى موظف يعمل ميدانيأ، لكن ماحيلك إلى العمل

المكتي نهو يناسب تدراتكا
 نيقَن، تعاملت مع وانتم الجليد بريبة لانتني لم آكن أعلم بأل تيقن ذاتي بعني ان أملك مالأ في كل الأحوال. عنديا انتهيت منها اتتجهت إلى



 كل أفراحي، تلك الحركة التي تنعرني بنتو: غريبة، فعندا أتوم بها
 نساوت بـجانبي، مـدنـا كأنني أريد أن أطبر، ورفعت رأسي إلى
 الصنامية، وبقيت على ماقي الحقيقية، واخذت أمتخـق الهواء روياً




 الالرض وأخذت أثد وناثه من جليد.

## *制


 الخذلان بتلم ايضأ، وانا اعرف ان الكتابة رنيق مسل، تقفـم أظفار



 حياتي لادونها، وأنا لست آسفأ على ذلك.



 بـكنك أن تحلم؟ يعْ كــاد، عندما تتعرى أمام الناس رتنتظر أن ينمتك

 بعد مغي هـل غبر طويلة من توظيفي، مـزهت مبعر احلاميي ونهـت إلى أبي، وتلت لـ بأبب: - أريد أن أتزوج.

- ومن مي سعيلة الحظ؟
- حمدة ابنة عمي صلاح.
jown

تهوته العصرية التي كان البخار يتلئق منها بغزارة:
 - أخشى أن أنتظره وثتزوج حمدة X صغيرأ على الزواج با بني. خرجت من عنده وأنا ميل المريض الذي يتناول دواءـ ومو يشعر بالتغيو. قالها لي "بالنسبة إلى حدة نهي لك"، كيب لو تطفل أحلم وخطبها؟ مانا سانفل؟ ركيف سيتصرف أبي في ثلك العالة؟ لكن الآباء


 مـم لهن سوى الثرثرة. وفي نهاية الالسبوع ذهبت إلى خحالي توماس، وتفيت عنده عطلا نهاية الالمبوع برمتها، تنفغأ من عناء التفكير في منا الموضوع، وقال لي من جملة با تاله: - تصاص أكثر ما يولم المو* خيانت وعد لـ -- أتصد أن تنترض أصوا الاحتـالات، أ تثزوج حـلة من غيرك ار تموت. V مطلاًأ في تلك الليلة سكرت مع خالي لأنه يستطع الذ يغرز الاغخطاء في
 بجد الأبواب الـوصدة أمامه تجاء نيل حيبنه، إنـا لالذ خالي توماس كان قوي الهجة حيث ثال وفي يلد كأسش:
 مي لان عتولنا تفسرل عندىا نعطيها أبعادأ تنكيرية أخرى． －لم أتد الثربـ
－كل من يُقِدم على الأثياء الجدية في حياته لم يعتدها، لكنه بطرن أبوابها ني لحظة تناسك مسرت بغزار：ني نلك الليلة حتى ندت
 اناقتن خالي توماس في سكري هنا، وكأني أمطيتن شيكأ على بياض



 نليس أفضل من الوصول إلى الااهلام إلا الوت دونها．


## 事事


 －لكني حدتأ يا حماد لم أدمن المسكر إلا بسسيا． －ومل كل من بیب فتاة وتنمب إلى الـجهول يغدر مـلمنأ؟ صلقني نسن أهة عاطفية، فلو فعل كل مستص منا ما نعلت لادمز الجميع بدثأ برؤساء الدول．
ضهسكت بموت مرنغ ونلت：
－إنتي أتخيل الآل أمة كلها سكرى1

## 車輒

jond
، الصحو مبكرأ وانیب إلى عملي وحين أعود تنودني سيارتي إلى بيت

 لأنهب في اليوم التالي المى المـل، والـيكر ما زال يجوس في رأسير


 كيبراً.






- تعال يا عبدي!
 بمرخ "إن أسوا ما يمر على الأحرار تمرد الرعاع'، لطمتها على وجها وتلت:
- انتِ العبدة يا بنت الكلب.

مرطنتها اللمشة، حتى غدت تمرفاتها أوراماً لا مـنة لها لا لـا سوى


 المـادم جاء توماس، وتظر الليها بسخط، ودود أن يسال ركلا ركلها برجله


 دون متدمات:

- أريد أن أثزوج حملة.

كانت هنه اللحظة بالنـبة إلى أبي هي الفرحة اليناسبة لآتتاصر



 البوح، في وقت متأخر من الشك، ونام دوذ أذ يخبرني بـا ولا حصل.
jons

## السعة الحادية والعشرون بعد حمة

صـيقي تصاصن...
إنتي اكتب مذه الرمالة لك وأنا أعرن أني مأقسو عليك كثيراً، لكن ما سيأتي في هذه الرسالة هو شي، لابد أن تُتْبله بصصر رحب،

اعرف يا صـيقي ان الحك غامض جـدأ، لان بعض الالالام تعتاج

 نحتاج إلى مزيد من الثو: في الخراجها، تعلمتُ مذ كنتُ صنيرأ أو هكنا
 بعض الاوجاع جمالها في التكتم. نغندا كل نـيء في حياتك مبرد امتصصال بسيط لما تؤمن به.
 فتتم الأعضاء مـرسة بلا الطر - أعرف ذلك -، وأعفـاول هي الانتماء




 لأنها تنجب حيوات كثيرة. فأن تتعلق حياتك بكل تفاميلا
 اجتماعية وعادات وتقاليد موروثة لهم حق اللجو، إلى قلمي الآن، لانمبر

 نهـ أبب أولا وأخيرأ بعارات بذيثة بجنا على نفتي متدين مبتديا
 على روايتك تلك - وتهاول سرد حياة كانت وما زالتت تهكم عليك
 بالحیارة، تجاء الحكايات النائنة، وكل الثرى النايانة على وجه الأرض. لان الترى الناثة دأثمأ تستحك الصكايات ولا تنغيها 1 نحياتك - با فصاص - متاهن عظيمان، وستبقى متاهi، لانثل لا تشعر إلا بالدوراذ

 كلدات من التشغل والامنية، والاخخرى تقبع نحت الأقدام، لها بعد الواتعية.
مل تلت أقدام؟

صدقاً إنني لا إنكر ذلك الخيط الرفيع، الذي يربطك بعقدة النقص
 لرزية حياة أخرى، حياة تفترض فيها الكل بلا تلاء، وبالا ميفاء... أكب مذه الأحرف اليتية لأني أثق بارتباط اليتم وتماسكه وغيرته
 الخلوة، وتعرية الجراح! أنت تعئ في خليط عظبم من المتناثضات،



 نلك فدزت ني داخلل وانا أعرف جيدأ اثنا لم تثركك في سكرن كيا

jơn
 عليهم نومأ سرملياً، فأنت تعتقد انث منا ناز تفـطرم، في نظر من



 وروت الالغنام وعلنها، والمسنين العجز النين تستيرمم الحيا: في وتيرن

قلت: اننت يا تصام خليط من المتناتضات!
وتركتك...

توكتك معلقاً بشكواك الزاه الحهياة، والقنر، والحاهة، والعبب، واللبل 1 فهل كنت مـادنأ حينـا تلت لك بأنك خليط من التناتفـات ات .




 حكة لما عشتهو19
 اولثك النين يعانون حلة المعاناة في أفثدتهم وأجسادمه، أولثك النين بجييون متأخرين خلف الهأماة، ويكتبون عناوينثا



 نبتت في، ذمنك متدلاً ان الكلدة ذات البرين الجناب لم تستهدث إلا

 بريشة متزلف برتزق... أجبني، فقد سـالكث كثبرأ ولم أمل إلى نتيبئ
 نعرف منطق الُّثُّلُ 9
...













 نفسكك"... فأهل القرين كانوا يفترضهون في أهلك تلك العين التي لا لا




jơn
析
 إلا تلك الشاة التي تدر علي ذلك اللبن الذي يسارع إلى بيع في سون




 نبدا الثفس في الثوراذ، كاذ جدي دتيق الملامع حد الوسامة الطاغية،

 لان المنس حين ترتاح للعكايات تكون أترب لنكذب، لم أتتنع بسهولة من جراء مذه الأسطورi، فالانسـان رغبة كير: جدأ جدأ، بعدها استوطنت تناعі بأن ثمة تلفيقاً بنبيأ في مذه الحكاية، وينال بأن جدي قام بطرد

 وهذا ما مذد فكر: أنا نسب تشوبه تو: العين الثي لا تخطئ... استمرت معكم مذه الأسطور: إلى مذه الأيام فمن كان لا لا يقبل لكم اية مطالب فانثه يتع رمن إبار: ثلك العين الثنية التي لا تموت، لان العين: مبيطان الحياة الـنغي والمييتا




 مصسغات أخرى، نمندلا يصبح القول - أيأ كاذ - مسلّنة نية بعد خغير.


 صامدة حتى ألمام القلر? ولماذا لم تمب تلك العين من كانوا سبباً في . ـقائك كـا تذعئ
النذكر أنك أثاء عريدنك لم تكن تطيت ممارسة هـذه العربدة في ظرف يــانلك فيه غيرك من الأسوياء، نظرية البعد اعمطتك تمرورأ بأذ







 سـلاطة ل
 "النتاري" حينـا نال لك مر: بعد أن نظرت اليب متقززاً من بعفر حكايات :

- يا ولدي، لا تحاول ان تنظر إلى الناس هكذا، لان النظرات

 ربـا يكون خمعفأ ان ترمسم حياتك في منـ الرواية الثي تكتبها،

 بعراوا سيقرأون ذلك الأنين، ليعرفوا مؤخرأ بأن ثنة إنساناً لا يموت فير
jons
 متن طانرة احلNم! انت الذي بتيت منتظرأ ان تنغرج أسارير وجد هياتك، كاي طفل ينتظر مديته نهار العيد، لكن الزمن نوتف عند نيل ;مغان كيرأ


## *檕

فائضُ بوسك منا. فانظُ بكتا تان.



 الناس لا يتركون النمّ، يصبون عليها تبريرات من كلامبـم المقرنا.



 حين نقامر بأعضاثا، ونعتلها بؤسنا، غانتا متولى أمر نفـها، وتهاجر، لان النبل فيها يترفع عن المقامرات البنيثة وعندما تنسيب بمست


 الملامع، فهي لم تمق بالكلية ولم تهاجر بالكلية أيضأ. وغمُتـك بين حدي بقاء، وحشرتك بين شُقي مبرة، نهكذا مي الثيانت عندا تأتي، انأي بيدوء وألم1
اعرف بأذ اعصضافل لم تكن ثي نتط السبب الوجيه في تتنين

 ين كل مذه العذابات كذط يائس، مناورات فلرية معدة لك بامتراف،
 ان تدري، فأحياناً تحس بأن حياتك موامر: كبرى، طرنها أنت، والطرف
 خحصك فيها

 الأماس، فأطلالك كنلل يشهون الطلّ كيرأ! هكنا كانت حياتك ميري: حتى اللمثة.. ان يكون اططالك وامراتك ومتزلك، وسبارنك، ونيابك، دنترأ علب


 الـفسة! ولو فكرث في التصـالع فهل جلير بان تتصالع بتصالحون مع أنفــبم أحلأْ راخيرأ... يا مصديڤي أن موتن بأنه ربـا يتّبي من يقول إنك حقير وسوقاوي، تحسل دناثت وحتدك وكراميتك وتنللها، وربيا تتول باننين




 عطر عاهر: رخيمشأ وما أجهلك قرأثَ كتبأ ملأى بكلدات النبل واردتُ
jon

A！ نعرف بشدة أيضاً أن ثنعور النتصى مولم טانهاً． － $1423 / 5 / 12$ shar

## 㻃事㻃

عنلدا ترات منه الرمسالة الكي جاءتي بن حماد، ذهبت اليه في بيع وعندها دخلت مبلـه ثماباً،
 ；مسالثك، فأنا لست مستاء مـك، ولا من قسونث اببدأ، لكن لي رجاء عندل أن تكتب أكثر من رصالة، لانث الوحيد التادر على قول الحقيةة،
 وأحاول أن أنتصر لها، وانت الو حيد الذي يرى الأحداث شن زاوية لا ارارا أها أنا

> - ولطا اليام حماد وتال:
－لانتي أريد نشر رسانكلك في هنا العمل．

 فلز تكون تسوتك انظع من قـوة الهياة ذاتها عنيّ
 من حماد، ومو لا ينظر المي ابدأ، نقد أخذ يهنق في زارية الهعبر：من الالعلى والدموع تندلت مز عيني．

## السنة السادسة قبّل حصة

حين بدأث أمى مت، لأولد من جليد ؛ لأن العيا: ليــت المـر
 من غيابها.
ربع قرن تحسل في جونها المهانت، ريع ترذ حيلى بالاستصنار، لم اكن أمرك أن يكون لك عمر آخر لكنه زاتف، عمر ثقفيه كانك بندول
 نستر بوتير: واحدة لكن في لمطةا ما يكون لها جزّس مختلف، نغم مـ، نعي معناه الحقيقي، ورحهع غير المزينة.




 حبرت في مستغفى الللك نهد العسكري في جلة، ورجدنت مستلقيأ على
 الحسرة، فسألت عن مببب هذه النظرة نتال لي إنمب بتروا أهابع قدس



 ويسندني نضال بيلبه، وهو يتول "مذا تضاء الله وقلره. امبر وادع لـ
jơn
 هذه الدموع قربانأ المترضي به دموع المنسكبة في عيد رأس حزني، لانه من أسوا با يعابل المرء دموع تمائيل حياته القي لا يدخلها الاللهاد
 بداخلا الكفر بـم حتى نو حبوا نوق رورسنا تنار: الأرضا

 لا نُعاقَب على ما نتّرن منارأ من أخطاه، إن الله عنسا وضع الطنلر.
 كاتث، ويجعله يقترف الأرمام دونما رجل.


 الذل ان تجتمع فيك مين الحزن والتقزذا









 اعترف بأني لم أتز الجهد العقيفي الناصل يبن حيا


 وتثشتك أفكاري حين أفكر في تلك اللحظة التي مسترتني بين عالمين،
 في جياتي لــرادن نقص طويل، طوله ربع ترن: لاني حينـيا كنت سويأ
 رأن منال انناعأ تنر: من الأاحزان على هذا النهو.



 انتشي المى تنظيم القرى، ولم اغط بعد في نوم القرى وقرى النوم، بعد



 خلفتها إحلى شركات الطرت كدليل تاطع بأن شـركات الطرق دائمأ
 المالل: للاذا كنت أنا بالذات من حاول أن يأتي بالكر: في ذلك اليوم؟ لماذا لم يكن أحد غيري؟ لانه وني غور الماساة يتخلى الالنسان عن


 اللتكيل به، لأنها دائهأ مي درجة منحطات من تقـبـم الطيعةا


jơn

 بأذ نمة حياة اخرى في نعر تلك الحفرة، لتساتفت المام وقاحتي وتلت



 وراءها، وكها ستطت بكل بساطة ستطت النا بكا بكل بساطة أيضاً، ولا


 ين الموت والحيا: لعطا نجبر عظلية!
عندما تفزت في بطن الحفر: بسهولة طاغية لم تقع قلسي إلا على ذلك المسسار الصدي النّي، وكأه يسعى لتهغيز النتصاره لفقده مكانه في

 وتدع فيهم العزن دعلباً دمغتومأ...



 وبكل بساطة أستطع أن أختزل حياتي بأنها راحت فـعية مسـار ملـئ،


 العاهة، مذا الدم حياة الأسوياء في عالمئ' ! أما الآل وبعد كلر تلك




 رالمتخنغئه
 ;إيت دمي يسيل، رويتي لذاتي تنساب امامي انندتني شمعور التوازن،
 مـالك بكيت لان النمول لم يكن ليتاب مبيأ يـ الثامتا أر التاسعن من


 المنزل لم تكترث أمي آنذاك إذ راتني أنزف، عنوأ لا أريد منكم نـم المي خططا، إنها لم تكترث بالقتر الذي يصور لها بأذ ثمة مساتأَ ينمو في
 نكون نتائج الأنياء عكس ما كتا تخخل، ، مكذا نيزّق يتتا يوم البتر ا متعبٌ أنا حتى الهرم...
ان تتخيل الماضي وتنع في أسر• ثواني ثلبلة، فثـعور أرعن بيحل


 لنا نلاحظ أن كثيرأ من المنابات التي تستحق أن تُكتب لا يكتبها
 نغوس المعذبين، فينكنثون على اننــهـم ويثناتون عذابثم ونجانعـم وثتثاتهم بدررما ويموتون صـتأ' ا هكذا أومن حتى لو كنت أكب الالّن
jan
 بدكن ان أتخيل عذاب تيع قرن في ثلاث كلمات، او حتى مبرد منجز
:وائي.





الربع منوات

- اليا ابن كنت نات اللية)


 I

















حباته مب مبجار: عاهر: تدلم بالأكدام بعد الاثتهاء منها. سیعت أبي يتول:
Y-

"الغرغرينا * ني باتي جسـدها

 الجليلة تعلقت على أمنار لنفة. وان تتعلق حيانب - كل حياتك - بلفظة


 كلمة أخرى...
ابي يقول:
ل ل ال
وصوت أجشّ يتول بهدوء الموت:

"الغرغرينا' ' في باتي جسـدعا

 على عتبات رائي أها في تلك الايام نكانت اللـــر خـات ينرحـنـي
jown
 وتندم لي تطعة من بسكويت فاخر، بالتزامن مح تبلة تطبعها على خديا الأيسر دأثلأ. كانوا ينامونها "كاتي"، ولم يحصل أن ناديتها يوماً؛ لأنها كانت تأتيني كل مباح فتط وتقدم لي تلك النطعت وقبلة رتمضي ولا الاها بعد ذلله
مـدقأ.. إذ كل من بطبع تبلة على خدي الأهـر الآلذ هعبد بیت تبلات • كاتي • لأنها اول من علدني منطق التبلات الحارة التي تسكن الخدود وتبقى مسيطر: علي حتى الموت، لا أعلم الآن مل ما ما زالت التا حية ام هاتت؟ لكني مونز انها ماتت، لاذ المرت لا ياخذل إلا الأنقياء دومأ.
 الـآّسي ملامية دومأ، زاد أبي على كلــاته الـعتادة مع ذلك الميوت الأجش جـلة واحدة نتط تال "إنا لله وإنا إلب راجعون، توكلوا على
الله'...

وبُرت ساتي...



 ذو لصية كثة فاحة السواد ورجه ذي تقاسيم مقيثة وحادة أقرب إلى



التي طالـا كرهتها، وكأه لا يقتر تدسية بكاء أيه تال لمي:
-
وعندما لم يسع مني جوابأ أرفن:

- أنا عدك أبو نضال ما عرفتنوب
 تابلني في دنياي الجليدة يتن معي في هنه الحياة بإصرار قاطع، كاذ





 الأيمن بكل غباه (بي أي رجلي وبن راحت)؟! ويسكت، ويكي، 'يسكت.. ,لا ياتي الحواب أبدأ...
join


## السنة الخامسة قِبل حمة

أمدى إئ طرف مناعى، وخيبةً اخرى...





 بشاعره، نجبروت المادة حالة أنب بالسجن، والانسان مسجبون الصاد;

دومأ.
طبعاً، لم أفرح بهنه الهلية، لكني تشكلت وفق حياتي الجليد:

 لالبعد جدأ. لم يكن ذلك الطرن المسناعي الذي أهداه الئ أبي من الثوع




 والدزن، لكن مي "جدأ" مدينة تمتهن التناتض دومأ. دلفنا إلى المعلز، كانت أضواو، تنشر البغي في اطرامنا راعفضائنا، وجدنا طرفأ صناعيأ


حعاد:

- إنال بأل هذا الطرف المناعي مريح جدأ لك. نظرت إليه بعقد، لأنني كنت ومازلت أبنض أولك النين يبتو

ضسفي، ريذكروني بأوسمة عامتي علثأ.
تلك

- الراحة يا حـاد ان تجعل من ذاتك موطأ آخر بعيلاً عن الهأسا; ناتها، أنا مسكون بحب العامةا حرجبت من المسل غاضباً، رلكنه في خلست مني ابتاءه وتس لي

 دمعة حارة، لم تكن دسع يمفقة رضمف، إنما هي دموع الغبن الهارن
 انتورع أباً عن سكب موعي الهام حماد، حماد تثط. تَّت لل وغصة مرّا

متحلفة بحلقي كـشـون: له قاموسـ الذي يعلب منه نظرته إزاء الیعياة، فالثفقة توحي لي النـي غير مادر على السير في مذا الكون.
راردفت بعد أذ تجرأ على بلع تلك الآهن والغصة معاً :

 فرناً.
 - احياناً لا نستميع قياس المساحة الـفالبن ين الالكم رالفرح، لنا

نووث الأنياء فينا وتتكـر بعشوائية! ذهب حعاد يحز مليته وحسرته والله، ويلني بها في سلة المنايات.
jưan
 رإعاتتي والليا لكن مـ مرور الايام بدات أقس ضعفي بالثوراذ على كل من يهاول المس بنتصي، لأني ملكية خاصة جبدأ، يكفي أنمي الوحيد في كل تلك القرى من بطلق عليه لقب "مهاف" "ا تميزت في لفظة كانت


بكلع مطلقاًا
من بعد مدية أبي لي في بداية عامتي، أصبعت لا أرى إلا
 جودة، وعندطا تحين للن الشذلان فلن بكوذ للمصداقية مكان البتة. في

 كتت مشار اللمتة في عيون أولثك الكلاب عندما كنت طفلاً، ولولا



 مدلول إيجابي؟ لا أنترض أن بكون الجواب بتم مطلقأ ، لكن أن تهميا وانت تتعلّم تيهاً مثلى من البيت والمـرسة، ونجد الــارع يبارس



عن: وضع القرى، والثرين بورة انطلاق للملينة، نالمدن عهرْ متطوّر. كان لنا جار في تنك المدينة يدعى "هعبعب" . كانت علاتقي به




 بأنه ليس إنساناً عادياً نهو مختلف جلاً لانه اول من علدني هذه الانيباء في تصوير عدلي بحت لم بكن بشعاً بالقدر 'لذي أقرف أنا الآلذ في



 خطوة تقنم خططوتها في حياتي بساتي اليسرى، ثنلك السليمة إلا من يُشم. في آرل لقاء لي ولياه كنا صغيرين بقلر الأنياء الصغيرة والضشيفة

 المرضى، بهرب الناس منه خشية العدوى. عرنت فيـا بعد، لانت سكن الاني
 بنغصها جهد الحياة وجبروتها، كانت إحدى ثنلباه الالمامية مكسورة من الا


 - دنّ انت رجالدا
 نبدت لي قناعة بأل الالثياء الدقيةن مي ثاتها الأثياء العظلية، لكن
 المبر هن الغباء بأذ توسم رجولثهم بعار التدخئ؟ وهل التدنين
 بهذا الشيكل إلا لفرط ما نعجبت من تمنيف الحياة ونقاً لرذاثلها. لم اكن أدخن من باب لناة التبغ إكليل الرجولة، إنا لانني أهوى التدخين المى مذه اللحطظة، علـني معبب أن التدخين طتى لابد من مسارسع حد
jưan
 مسار منها لاصبهنا بعريه، ولغنا الحياة إعاثة بوجه آخر 1




 اللى اليت، بدأت أزرا، ويالقلر الذي تولـني العاهة، كنت أثرأ بنوة، كنا في تناسب طردي نزق، فهي تتـادى في جملي أتآكل، وأنا أتتصر شذا الحذاب في القراءة، لذا أعترف الآلذ وبكل وفّوح أن الاعاتة Aي
 وتع الحياة من تمثر، ويعد أن أوكت بأن الأعمال المظيـة تبدا بيتطة




 الطفولة ومّم العاهة أحباناً يكوناذ أكبر هن حيم المجلوس قبالة معلم
 اتترفوها إلا حين يرى كل منهـم أطفاله وهـم يوغلون في ذات النبرأ

 حدونها.



 ارفع ساقي الصناعية، وابنى على سان رانلا واحدة، مي سـاتي الطبيعية




 تتضيها خلن أسوار الملرسة إلى أن جاء 'خميس' يومأ يطلب مشاطرة الـا



 متكررة يتفق عليها كل البشر إلا في ذلك اليوم، مربنا أنا وخلا


من حورلك.




 ان يسترجني بـمكايات من نـج مباه الذي تعلى العانير: عن الأعضاء التاسلية، فالاعضاء التاسلية حلم الااطفال والكهول في آنا مدائهاً كت

 غمباً، فظلا إزاء الرجولة نغسها.
jom

> الل الي:
－


اغواهـ فقلت：

- كيف
－هذا لـت نكير بهعير هنزله منه حاجة تـسل كل الثاس ينولدوذ


تركته مو والثشيطاذ ومعهـا بوادر خحطهن لم نكتمل بعد، ورحلت． في اليوم التالي تابلت معجباً وتصست عليه د؛ حدث، كاذ أقرب إلى الذهول وهو يقول：

 وخحلينة وبلوع لم يكتصل！

## 弗車車

لا اكذب إن تلت إنتي أنـعر بالـفيانة وانا أسرد تاريخ اطفال


 احد، هنالك حين تنمام الیعسوسات، ويبى الانسان ظامر：مائي نتط．
 مستغرقأ في أعدالي السحينة، القراءة والتدخين．إنني حين أدخن الألا

 طفلاُ ل فرق، له ونع انتطرف في داخلي، فإنا كانت الهمياة انحيازأ فيا في

 ；من طويل أنك كنت ضسية لتلر ساخرا

## 弗車事




 اعبنها بدقة عالية، ونقب أني كنت أجلس في البيت كالنساء بالابام
 نعلمت أن أكتب احترانُ حزن، وحينـا يطفو فون مـطع تفكيري أنيا كاتب أتذكر رسالتي الرحيدة للعبجب يوم سفره، حينـا كتبتها ومي نتـامى مع دمع طنل معاق．ومع الإعاتة تولّدت لدي قناعن، بأذ لبـر
 نفعل إذا كانت الهياة لا تومن إلا بالكصميف والطبقية كمبأ كبت لمعجب بالهرف الواحد．．．

 ونعلني وين بينكم في الخفبس، سخم
jown
 الييت، مع الـلاهة، اجك

تصهاص'



 الـير في الهياة يشك نينا بالابر، فالشو هو الإبرة الثي تشكنا بتكرار

 وراء منعي من الخروج ذلك اليوم لوداع معجب، أنا الواتف بين حلّين الْين
 بتركون في الذات آثارهم التي لا تُمسى البة.

 بيلامة، لا نعجرز على اتشغاذ القرار أو الفرار، أو الانتفاء من حقية
 حق ملكية أمكتنا، وليس لنا التدرة على تشكيل وقوفنا في أي بكاذ

لان الناس جمادات حركية البني! بقي الالثر في ذاتي محفورأ، لكن مسببآ غنا طيفآ هلاميأ عالقآ في الذاكرة...
يرفرف بن بعيد،
يرغرف بلا فائدة.

## السعة الأولى تِل حمدة

رحل سیجب، ويقيت ذكراه نانورأ يلن
 كسوقن خميس إلا بعد أن غادر دون رجع،، 'حياناً نخال بأل مينالك

 حلم... حلم أن يعود لأث هو من قال لي يومأ بأسلوب الالطفال: - تصـاص ترى الحيا: منغير: مثل فنجان الثهو: ويـكن نتلافى

بعلين
لكنتا لم نتلانُ البنغ. ربـا يستغرب احد ما أذ طفلاً بهذه المرونة، لكن ليس البشر إلا عوامل فكرية مبعثرة، ومنا ها كان الـا يقولل سعجب

 في غالب الأحيان نتـارن في ميجار
 قالب مستلن. كاذ بين فتر: وأخرى يطلب مني أن أقوم بـعركتي المشهورة ثلك، ويوغل في رجائي، فإنا تحدنا كيثنيرأ، وانتهى الهديث






 اضرب بها، إلى أن يستط طرفي الصناعي، عنـا ألتّي هن هنه العركا

والثغت إليه أجده يضسكل بشكل مستيريى






 صسيب أنتي لـم أنبه لوجود الــرأأ في مذا الكون إلا متأخراً، وصعيع أن ما تأخر مز حياتي لعنة مبتـع وامرأة، لكني مؤمن بأذ الإنسان عقيدة للفنكي، والمراة حالة نفسية موتة، والمجتب لحاف لابد

 في عبارة، فكيف يمكن أن تسير دون ارتبالو




 الإحساس بالفـعف إزاء نقصي. فالإنسانية إحساس خحفي يلنع الالنسان الوا
 الأثياء بصفاء لا يشوبه أي شيء، فالإنسانيون كائنات تُحتم عليها وهي نتربع راحة فكرية ونغسبة طاغية أن تدفع حياتها حوالة نبلر. لكـن... ما
 حينما انتقد كل ما عشنه، فنلك الانتي عرفت بعنى أن تحيا بإنسانية، فروية حياة الاناس الحقبقيين تجعلك صارشأ وصاشباأ في وبى الحيوات
الأخرى

هكنا كتت أنـمر حتى خرجت الكرi من اللملمب متحبة نحونا. لم نكت قريابة بنظرة مساق بائس، رلم تكت بعهدة بخظرة سري، كانت في متصف المسانة الثب يراها الالموياء والمعاتون تمطة تحرلّ، وبدانع طغلر. حاولت أذ أعيلها اللى الصلعب، نهفـت بعد أذ استندت اللى طرفي
 طرفين لا يتتهيان اللي سطلقأ، فكين يستطيع الالنسان أن يعتهد على
 الكرة بسرعة مسلوء: حلرأ، وحين وتفت أمامها عادث بي الذاكرة اللم أثياء لا يعرنها إلا المعاتون، والتابني إحساس بالتآّر، وبكل ترو أردت أن أسحت هذا الإحساس، لان الأنسـان اللذي بنظر إلى متعته دوذ أل

 المسناعي ورنمت تدعي 'ليـرى، وفحبأة أحـــــ بأذ الارض تمور مي، نشـرت بالدرخة، وأخذت الأثياء تتعامى أمامي، وأمبع كل ما مو في حيز نظري أسود، وكصن يصسو من كابوس منجع مصطت بجانب الكرة، 'لتكون أول ستطة لي في دنيا العجز، ولتستهر منـاهد الستطات، كبرهاذ بأذ الهعاق ظاهر: سقوط متكرر.
 أتعود أن أبكي أمام أحلمّ، ولم أكن لابين نلـاس بأن ذلك الطرف المهاعي الـغائن عقدة لـس في مغيلتي، حاولت مراراً تبل مذه الحادثة ان أنعايش مع الحياة ببربرية الااسوياء لكن الملر كان أتوى من كل.

jơn




 العلدة إل نادرأا
بكيت ذلك اليوم، ليس لالم سرى في جسـيّ إنما لان الالم كان



 كنت مثار دمـة ونهول فعلاً. ربينـا كنت مستلقياً على الأرض، انطلق المي كل من كان في الـلعب حينها ليس لمساعدني، رئي إنتا لاكونا



 الشيانات الجسدية، لذا أعرف بأن جسدي كان منفى للأعضاء المناعية.
 وجوهـم وكنى، منا ما كنت بارعأ فيه طوال حياتي. وبينـا أنا كذلك
 أثـيائي وأثـلاني، وعندا رأى المبيع بينظروذ إلي بــفةة واستغراب وخـعك عاح بهم:

- يا عيال الكلب مذا اللبي تفـفكون علب أرجل منكم كلكمبا
 فوحونٌ الحارة كانوا يعلؤن المكان لعباً وخطينة وتجبرأ، لم أعرف

 ننسي وتركيب طرفي المناعي، وساعني أيفاً على تحمل أعباء العنكير في ضعن إنسـاني میض، وتنم لي ميمعارة. وتبل المغيب عدنا إلى بيوتنا، ومازال عالقاً بنشني صوال مـاخر، كيف لم بيعرا أحدمم على


 في أي وتت لكن برضاي. طردت مذا العنكير اللعين لانني كنت أثق بـ جيدأ، وسالثه: -
 موجودين؟
نظر اليت وفي نظرت لـيحت بأنه لا يود اليوح بشيء خحفي، حست
برهُُ وسارعتُ في تأكيد سوالي:
- أسالك بالله تول الصشت...

- 
- بعدئ أعلمك..

بعد مضي نتر: مز الزمن، تناتل زملالي في الملرسة خبر رحيل


ذلك الخبر فرد علي تاكلاُ :



- وراح تعرف ليش الثباب ها ردوا علي هذالك اليوم لكن مسيتهم. اختلط في ماخللي الـعزن والـنرح، لـم أعد أميز مـا أنا نيه من اله

jon

 غغم مرور زنز طول على دلقش؟


## ＊＊

إني ولا كنت تد تطعت عبدأ لـــره بألا أبوح به مـنذ ربع ترن



 بسىى عملاُ اديياً، أو نماً روائاً．

## 事事事


 فارس احلامي وألامي، طرتت أمي علي باب حبرتي ودلفت．كاذ في نظرتها ثي، طفيف من البسمة مالت：
－رش فيه اللطلو زعلان؟
－الفاهر إن معبب اخذذك منا．
－لو عرنت أن معيب ترلك لك رسالة وش تثولـ؟ وكسن انتبه لوجود خبر سار ميبا في لوح القدر بعناية، بقي طويلا مناك دون أن ينبش أحد مز الدلانكة، وفي لـعثة تمطى أمام بتكاسل．

ألزة
 كل معات لا يتبد إلا بونع الأنياء الكيرة كبر السماء. - دخيلك عطيني الياها.

 ورة مطوية بعناية ومدتها لي وهي تول:


سلمتتي لياها، كـن يسلم قدره في يد طبيب، وهي تحنـرني من مغبة البقاء سعين اللدربات والماضي، وأنا أتساءل على وتع كلماتها،
 بريلون الوقوع في نـرل العذاب يتنارلوذ الـاضي وذكرياتهـ ويتناتونها
 الذوباذ، والتوهاذ، تذوب ذكرياتنا فينا وننوب فيها، ونتوه في معمـا
 ;سالت القمير: تلك وإكي وفاء إنسان عاش نـهـيأ، وحين رحل ترلا كل أثيانه الثيينة بين بديّ ليبدا حيا: أخرى، فـنذ تلك اللحظة وانـا أشعر بأن معجبأ ترك لي ماضيه لانوب في عنابه، وتبرا مني رسالة

 منها، بل لأن لها وتع الغباء والعرجة بين المواتق الــلمية والمعافاة فيا فيا



jơn
 نمحو ما تريد وتستأن عملها دوذ ادنى معارضة، ودوذ أن يحن لنا

انتيار با نريد مسهد البنة.
عندا ترأ رسالته ثلك تسا المت طويلاُ، كم في حياتنا بن الأنقياء او الأتقياء كان اللنس فرخية لازهة في حياتهم؟ وكم هي ظالبة تلك


 فاررة على نقد البرانم ورصف الاهحاث وتيبان الفسايايا، فالجياة أكير
 بجميع آمنانهم ظللة وجابرة؟ فكيف يمنع كاتب ما ومو تحت جها

 الأحيان نابع من تفكيري العميق في الأدباء، أولثك اللٔين يمنعون


 ;حن قبل نشرما، والكلمة من العهر بأذ تحلب أمزجة اللقراء والمطلقين.
 مسبب وبدأ أرأها بلة... كتب بالحرف الواحة:
 إنك تكتـفها في اي يوم، سؤالك مذالك اليوم بكاتي، لأني مرت وسخ وانانا أمشي سك كل يوم وانت ما تلري عن حفيقتي، الـببب اللي ما


 بالحفيةت، تصاص لا تزعل مني لان الشي، منا والله كان غصبا عني...

اخوك: مبهب"

بعد زمن طويل جدأ، وبعدا صـارت حيّثي لعنة امرأة، وبعديا إيفت بأن الاونياء تلة جلاً، تذكرت مصبياً، نسعبت أتصوصة ورق،
 الـجانب الـففي من حباء كل ثـــص منا، ومن حياة الاثياء - اليا الانثياء - نهي تلك العتصة التي لا يحبذ أي منـخص أن يمسل اللبها


 العالم اللذي خنلني بكليته ليمبع اللكون بـُمره في ناظري موطنأ اللمذلان؟1
***



 بمصت 1 فكم نحن ظالون لأجسادنا حين نجـع فيها الأضساد باحتراف

jưan
 بعد حزن سعجب سرأ أبيأ. فنا أقواني وانا أبعثر حزن منا الانسان الانسان على
 كانوا - أن يسردرا معاناة الـشـغوص كوتوعها حينـا بكتبونها على الورق؟1
 'نـر' ',عبـالدحسن' وطغيان عهرهـا الذي تغنى في حيا; حارتنا ولم
 "هذول كلاب لا تحاول تقرب مشـمـ| • لكني أمررت على أن أغامر


 في غضون أيام أمبهنا صديقين حمبينا



 اعمارناا لتع لي كثبراً، لكني كنت أتجامل نلميهاته بأسلوب مبيا
 الأي صرح فيه برغبع عناً! إ




 ما سينغل ميركل طرفز الصناعي، لأستط وأخذ أغلى ما أملك، وأفضل

ها كان اووتل. بطريتة الطغاة، بتلك الالكية التي يمتهنها علئ التوم، حينـا يجدون
 بتش يوماً وتامرته في صداتمي: - تي ثـرجع أصساب مثل أرل تول لي سالفت معبجا - أي سالنته
-
قامرته لانني على

 ملانكياً طهرانياً، ولم أناحا لأن هول المفاجأ: كان اكير عنسا تراتها
 نكل الصدمات في حياتنا تبـا لتنطفئ، إلا حدمة أن تكرن نا با بعد


 نقيض، فمعفأ وتوة، رتحاول تبديد من حولك فهتباً أنت طاغيةا وعندما نرتهن للطنا: نلبس كنا إلا الركوع وتثيل الركب. لأن في حيا; كل منا طاغية اخرقا

## ***

مو يوم واحد نقط لم أهرب بش\&...

 جوفها كل قبائع الدنبا وغرائبها، لاننا في تعملنا مع الشيطاذ نكون
jơn
can المدرسة كعتة يدخن بلذة ويتنفد أحوال ضياع، عندما ثقدم إلي "عبد المسسن' الذي كاذ يملك قامة الثيراذ والفيلة، كان أقرب إلى حاويات النفايات الكبيرة، نوتف على رأسه متساثلاً في تثكم :

 النفب، رد عليه عبد اللحسن بنبر: مـدامية تارمة: - الظاهر إنك زعلت على مالمعون، ثنت والله لو مهوب معوف كان ركبتها

 - بـري عليك، وثن الغلط.

كانت تلك مي المر: الاولى التي يتذن فيها معجب رداً على منا



 وحاح به رمو رافع حاجيبه الى الأعلى دلالة الاستغراب، نطق احرن

$$
\begin{aligned}
& \text { - يا ورع، أنت تر: على أسياهلـا } \\
& \text {, وكدن تذكر نيـيأ بـهأ اردف: }
\end{aligned}
$$

- أنت الظاهر تي من يركبك





保
 مكابة مسبب، وهكنا ريكل فظاظة رحلت كراه في فيرف وناء وناء إنساني ونبل، لكن ما يجعلني اغرف بكاء، أني كنت حملقة ومل بين معبعب

 نسلى بساطة مذه المصة ورداءتها إيضأ، كنت أذ المنألم منها بشدة، أنا الذي لم يخسسر نيبناً مسا حلث ولم بكن يعرف عن أي شبي، لكي الكن
 بمكن فياس عذابات إنـان في احرف ربها لم تمترك فيها فيا حروف العرية


 العالم من حولي، أريت ظهر حزني بلطن، الى أن هاجرنا من نلك الملينة...
jonn

## ستة حمدة

وملنا إلى القرية...

كان الطريت إليها وعرأ، بالقدر الذي بينز لي مدى وعيا وعور: عتول الملها، بنعة منزوية في جنوب وطن، تلوكا حيانها وكانها تعيشن بععزل


 مــالك معبة الومول، ومنظونة مـتحمية على الفهم، لان القرى تُراكِم

فيك الغباء والجهل والزلر.
الأن وبعدا وصلت بعض الخدسات من إسنلت رماتن ريُعئت



 الحياة، لكن مع مرور الوتت أيقنت بأذ الحباة في فرضيتها اللازمة

 غباء الملفولة المبكر ودانع التغير رحمى العرج تجاه سعبب أبقتي فيا


 هجرته اللرية التي طالت خمسة عشر عامأ. خمس عشرة سنة لم تكن
 الالنسان ويترك وطنه للأوغاد مدة عتد ونمن العند، إلا حين واريت

لكنها هي العياة، تعطينا رؤى مختلفة نجاه حياة الناس حينما بموتونا كنت أتساءل درمأ، لماذا لا نفكر في حيا: اي نـئهص منا إلا

 كبيدا فللانا لا ننكر في أثاء دوران عجلة الحياء؟! ولمَ لا تكون الحياء
 ارهق أحدأ بكثرة الأسـلن، لكن الحياة من مبدئها الازلي سوال كير ولغز

## مصير

لم تكن آسرتنا كير: كبافي الأسر في عائلتا، نسن الأسر: الأتزل




 بـم كأطياف وخيال وكنى، إلا عي أبو نفـال فقد رايت في أول يو

 التريات، إيتنت أنه متفرف لان من كان موطنه الأصلي جنوبأ، نهبرا


 الآخر بقي عزبأ ولم يتزوج مطلقاً ألما الما
كنت وانا أنظر إلى نلك الجبال ونحن نعبرها ببطء أرسم لفريتي لوحات جميلة، فبتلر ما كانت الطبيعة تسترني، كنت مأخوناً بعاطنة
jơn
عظلية هي السيب في انهيادي وانْزامي، نعم لثد كنت في الحيا: عاطنيأ السير في الحياة بسان واحدة على اخيلة أرسمبا بنغم. البيوت الطبينة والطرق المـتلث بالأهجار هي أرل من قابلني من بوادر البشر، لألذ


 الوتت كي يكون حضور البهجة في الاستقبال الكثر. توقنت الـيار الـيار: عند


 منا اليـت تستحيل منتجمأ للرفص إنا تزوجت إلدى بنات ذلك اليـيت اللـي معطم سـاكتي نــوة.




 من ذافع انكساري دائماً ا



 حيث القرى والعلم. واذ تسـع بالأثياء أو الأنساماص، ثم تجد نفــك


 فيـا بعد بأذ كل ما كاذ بيكى مبرد كلمات تآل وتت الفراغ، لاضضناء

مالة على النراغ ذاتها فلم أكن أتختّل تط أه هـكسر ذلك التـثاله ريغتت
كان لـ من العمر متون عاهاً، لل لحية متدلية من أسفل ذتنه بدون


 بكون له ونع الااككرية على النفس. فـا أحوجنب إلى لغن غير مذه لامصور
 لا أرفض نكر: تناور الحيـاة، لكني أرفض أن بعوز الإنسـان مبـاء


تشغير إلا إنا هات الإنسان، أر ارتد عن عقيدتثا

 أنا منزريأ أنتظر طي تيد حزني لكنه لم يأتِ. فعتدما وتفت أمامه وعزّنمي


 ورحل. قال "الله يهيكم" أ


 دخلنا إلى المنزل، والكلمات تسبقنا:

 وكأن سه مسرطن، وتدسية الترابط لدي متغنرi، فالدم رباط إنسانيا بحت، لا تبدده المواتنف. دخلنا ذلك البيت الطيني. كانت باحته كيرا وراسعن، مـلو*ة تراباً وحمس، وكأذ أهلل عندوا اتناقأ ضـنيأ مح
jưan
الأرض، وعدم إدخالd انتمدن اللى مسترطنات الرابه، انتسم الميت الـلـ فستين بينهـا جلار طينه فاصل، وكان كلاً منهـا بمعزل عن الأخر، فيا في كل قسم عدد من الغرف ودورات المياه، ومطنغ عران عرفت فيها بعد بأذ
 خططراً بعمجم الثغير الذن طرا على اهمل عدي، وكأنهم لا يـت بعضهم اللى بعفـم بعـلة، حين وضع هنا الفيمل نمل الأنفس، والقناعات الات والثنكير، والانتـاء كإخون.

 نهيا إلا بعميمية القرب وحين تتفرق تُؤول فبها بعد أثياء بالية لها مفهوم الـفردة. كانت صورة ذلك الييت تبل أن أراء تتنامى في سيخلتي
 العيد بناو• بنظر: نتا:ا نعين تنظر تلك المتاة أو تبتـــ، تغدر مرجميات الالنيا. أكر نتاء.
ركـا عشت آنّاك خـيسة اعوام على طرت إعاقت، عنسا رايتها

 الزيارات التي تكسر الثهوات، تقدبوا اللينا كيراء رأ أهبا بعد رحلة







 نواطؤ الثلر على بتر ساتّي، كانوا بارعين في الآتماع من جسد الشنتة

تلطعة ومضغنا أمامي. حين انتهت مراسم الاسغغبال، سعيني الهن عيح الأكبر من يدي وهو يمول: -
 اليقين بأن ذلك العفـو ميكون وحده وجبتـم الكـلابية هذه الليلة،
 نسول الدرحلة والوعي، واجر خلفي إجاباتي الاستباقية عن أسلة تعودت وجودها أمامي في اي مبتمع لا يعرفني، وكانثا عيد يزاولوا الانو استلاهمر المام أميادمر باكلة مرفة.

 موضع امتجواب، يتقلص الكون في نظر• اللى انـ يغنو زنزانة تنرة. ولا انككر أن حياتي مذ غادرني ساتي وانسسبث بهدره صارت أثبه بالزنازين



با لي ابن عمي ذلك اليوم مدعياً بدائيأ لا يعسن عقد ربطة عثش، خرجنا، وتسلقنا ربو: بجانب بيتهم، بجهد بذلته مضاعناً كي لا اكون موضع تندر إزاء خخنتهم في الصعود، كانت هذه التجربة أول رحلة لالمعود في حياة القرية، لاكتني فيها بعد بالطرف المسترية والمعبدة، لأن هن هم مثلي أقل بكثير هن اختبار تلرتمم على مجاراة الجبال
 وتبثري، وتأخري، واتهيار ذاتي. وكارل سوال اعتدن الـأني ابن عبي: - تصاص كين انتطعت رجلك ات

صدقأ، لم اكن أحتاج لـن يذكرنى بوجود جعبة لنتمس أحملها
jonn



 للزاء Aنا السوال بيلادة حتى اعتدث دلق الالمسلة．

اذكر

 يومبا أنتي كتت أهام الإجابة أقف بتخاذلأ، إما أذ أجيب بصست، والما


میتهع عاهر المتماذ صعبب لXجابات｜ قلت －

 حد ذاتها، وأحيانأ يكون السـكوت عن الـسوال، وتركه بلا جواب،

أفضل ثن وتوش إجابات لا قيهة لـا． اكتلت： －نحد－
 عهره لا يستحت الطهر كقثاعة، ولذا كنت عامرأ فبيب أن تتتبي المى العهر كتناعة كبرة تعارمبا بنفيلة الرناثل، لكتّا لم نستهع أذ نكلف

 بالطهر كنضيلة إنسانية عظمى． كتت اعرف أن امسغرب كلامي بيمها، لكني امتطردت：





 الأنياء－إلى ثي، باهـت ورمادي، لأنثا تقتات المثل صباهاً لـــغرغنا ليلاَ قيناً قنراً ومقززاً．

## 象事事



 لكني احترمت مذه العاهة ولذت بالمست．وكاي متهم بريء من تهت نجرعت مرار：محكوميني وحلتي يتزّ دم تهره． عندما تداركتُ سؤل ابن عيمي غرم اللد ثلك اليوم، هيجـت علي بوابل من الكلهات بقلر ما كانت تحمل من العيادية، كانت قارصة
 وجودي، تلك النقطة الدقيقة جلاً من التمرف كانت مبررأ لأن أكون فيها بعد تصاص المتمرد والمتردرن مم دومأ أبناء المعمية． ما اوتحني ذلك اليوم فعلأ كنت أبلر نثاظتي في مستنتع ثلك
 التبرير واختلاق الاعنار، منعرت يوشها بأذ اللاعة التي عشتها لصظا

 بكون التروي فيها مبتذلا حد الاستفراغا كت لـت الحظتها حـدامياً جلاً،


 بمراحزل انظرت إليه إلى أن انعدم عن ألمابي واصبع الفناء مسيطرأ على

الصورة وتلت: - يا غرم الله ما ابي اكون معك تليل حيا، لكن لا تفتع معي
مالـيري: مر: ثانية|







 مسيلتي كطلل يعبث بمكعهاته. بقي غرم الله أخيراً، نتفأ تلتفطبا الذاكرة،

 وحل الى الحفـسين من عـره غدأ خــسينباً بنجور. وان نكبر وينمو النبور في دانطلك ثأنت في المنيتي مـومن: للرنيلة...

## ستة حمدة

بعدما سـع غرم اللد مـداميتي إزاء سواله الوتع الذي قالد لي،
سكت وحارل كيرأ أن بهايل على الحليث بطرنه لواضيع أخرى...


 الأحداث بكلهات لا واتع لبا، إتنا حـين نردي الكم الاكبر من الحوادث، نتقل عظمة تلل العوادث، ولا نعـسن تقطعها برحية. إن كلر نيء نشأ عظيـأ ينبغي ان يموت عظيأ حتى المآسي، فالـآّسي حينـا نذكرها لابد أن نسـها بميسم العظة، لانتها عنسا اتت بعثرتنا، فمن
 وفع الأنياء دلالة على ذاتها. وكذا الصزن، إن من لا الا يقلر حزنه، فهو
 كنا جالــين متقارين، والأحاديث تتربع مبلـــنـا ذالد، حتى أتبل





 كلاماأ بنييأ، لكنز نظرت نلك بلت نـنـيهي، وتذفتشي في عراء التنكير حجرأ صلساً بدأ تواند ابناء عدي علي نون تنك الربوة وكأنني حدت
jơn
 الغرائب على طبق من السير رالعري. كاذ باب بيت ععي قبالتنا، لا بفصلنا عنه إلا مسـافة الارتفاع فون تلك الربيرة، وكأنـا نتر صسه مثرل
 الربوة، وربـا لم يكن بـبلك بعـأ استخباراتيأ ليكون الباب ألام تلك
 ومعـادنة أبثاً، ني نلك اللـحظات ونـحن غ'رتون في مـمْ أحاديثنا



 وتتها بهذي بحكايات وقصص غريبة، غرابة منطثتها، فالقمص غير المبيولة منطقيأ لا تقبل لفسته على اثنين، تخيلبا وعشن لحظاتهاا نظرت اللى غرم الله بينطا يحي بهذي بحكاياته وسألث سوالاً من الغباء بحيث الجريت مقارنة بين يومين من حياتي تختلف جنريأ، يوم الیدينة، ويوم القرية، تلت:
 الرجال19
كانت الترية آنذاك تمارس بـائية بهتة، فلم يكن النساء في تريتي بضعن حجاب الوجه بعل، رد علي غرم الله يومبا:


 لا ينمو إلا بري حقيقي ترنـ الانسـانية ماءا، نالانسان الان محكوم بلعطة نتاء حرة، لا تقبل فلسنة بمنظار الشْكل. إننا وذ كنا نتعي الطهر، إلا اننا نتن من: تراكم عادات وقحة أبقاها التحبر وشسـا لا نملك الجرأ
 على منا جرن من الرنيلة. هكذا بدأت أعي فلسنة قريتي، وهكذا نـا



 احيانأ يكرن العبر من الظلم بأن يجعلك لا تحسن مرانتة من مث في



 واحد كان علي أن أتنفل من ذاكرتي لأحاكي القرية بكل ما ما فيها،



 ذنوبأ الزاء احاديشي وكلماتي، بالاضهافة إلى عقد حمفة موعد غرامي مح غرم الله، حين يجي، الليل، والستر.
نزلكُ كــا صعدت. جهبد، وتكــر، والنـلاث، ونتن من ذاتي تتطاير، بعد جهد كيغ إثر التزول، دخلت إلى منزل عيه. كان الغيروب


 دخلت منزل عمي مصلح ظهرها كاذ يأتيب بهدره، كان في مريم نظري حوش واسع، يـــط الرمل والحصى أرجاهـ، كانت تثن بعيناً في
jưan
 انت يوسها أن البنايات غرس الثهايات، كنت أحاج المى عنل آخر لانفر معنى لقيا الزوايا في العبب. كانت تقف في زاوية، ركنت أفت في

بيعأ الإنسان المى فو: خارقة حين يبد الإسـانية في تشابك مي
 ني، فيها ثابت. اتتربت منها، ولم يكن ينصلني عنها إلا حوش بطوله،
 اللـجطة التي نبكي فيها، فالبكاء يأس عملي، وغلر للقوى الإنسانية، لنا


 'لحطةٍ فنسن أسرى لا نستهق سوى العتيدا وني جو البعثر: ذالك صاحت
 وكانها تستفز فيّ رجولتي، ظنتت في بادي الأمر أنها تحبني، لكني فيها


 طاتة إضافية حتى يغلو حتدنا سلاحأ نوريأ. لا أبرر إن تلت: إن الناس الوا

 الاكتــاح. حين مـاحت بي عمتي، أرسلـت عينأ في طلبـا والمعين

 بحتاج الانسان منا إلى التو: للانتناء من حالذ حب وتي ونع فيها مرغـأ


- تصاص روح ترزنث علشان اليوم عندنا عشاء.




 في حامرتي استوعبت جملة الاتساخ هذه، حاولت كثيراً التجني على منطق النيات المسنة وظل:


 وينات عـي راططالهن، وعاني. اكلت: - أنا نظين من يوم الله خلتني!



 على المواجهة مسبا.

 غير القابلة للامسـالك الصلأ، كتت أنظر يومها من زاوية دهشة، وهي تنظر من زاوية فتة، لـكوزن قطلمة منلسية من الحبا الما لم المتطع أن أخرج من دنيا الهندسة لأمير أكثر عقلانية من ملاعبة حب مندسي، لأل الحب الشبه بالكـون. فيه النأ - كل الناس - يتبازون للنوز بلحظة نتاء
jơn
:
- تصاص كين حلك؟ أل

كنت أنبب بأرجوسن تترجّع بين قيمتين، تصديق وتكنيب، كنت
 المتفـادات، لم أستوعب معنى أن أجيب بأكة، لكن لــاني اننلق بـلاث كلمات نقط. تلت:

- الحمد لله بخير -

هل الكلسات من المبز بأن تصف سعادة إنسان في ثلاث كلمات

 فالفاظنا الدارجة جائرi حد الاستهلاك، لأنها وبـــاطتها ودرجاتها المعهودة تقلب الحقيثة، من نتطة إلى نتطة مضادة لها في ظرف حرا حرون نتط. فسا أمتع أن نجيب بصـن في تلك اللحطة التي تحتاج فيها إلى

 احرف تنـاب من شـفتيها في جو لم أر في غير الهلارم

 وغاب تحت منغت وجه، وصار في دنيا الغياب.. تالت :

- كيف الليرة عسـاها حلوه؟
 لكن اللا مألون أن تمعالع مع الأنياء الجعيد: بحعيبية مفرطة، وانت وجه جليد للحضورا ا
قد يستغرب المر. أن يتال مذا الرد لفتاء صغيرة جلاً على الفلسنة،
 هذه العبارة، لكني تلت لها بمنطق الصبية: - إله حلوة.
 لمقلي وذاايقتي وعاطفتي، لكني لم أستطع، لأن الالنسـان يبكي أمام
 بغزارة مطر المناطق الاستوائية، وكنت من مول الفرحة لالرجة انني لم أمألها عن حالها.
jơn

ستة حمدة

عاث حياته على لنة اسم أر إنم، كلامسا حق...



 اغرابأ بالفعل، لان المربة أن تترك ثقافة، وحفـارة، وعادة، وحياة،

 الأرية.
كنف عبي مصلع غـس عناه عشاء هو واجنا تجاه ثقانة الكرم التي

 الأضواء رالإسفلت، وتجارب أبي السابقة في عمله، وعلاته مع الوجو الوا




 فرط الحكايات التي تندلق من لــانه. وان تتحون اللى طائر فينيق نينبني ان تنفر للناس تكذيبه, لكا كنت أسـع بـ كحلم، وحين رأيت لأول مر: أصبحت في متتصن الطرين بين الحلم والبثفة! لم اكن متيقنأ من



 بعشوائة، وذ أنف طويل جدأ، وعيني نمـف يعمرنين، ورا وما إن جلس





 اخاطبهم دون أن يرف لمي جفن، وني أحد الأيام وبينـا أنا أسير فيا في






 في لحظة خون ينهار، تغربنا مبدا الوقوف أمام الحياة بيسالة الصساريبن الالنبلا••



 الأسنان يلتّ بضسكة ساخرة، كانت ومفة اللا تصديق تنتنغ فير
jơn
هغ انخلي إزاء البواجهة، كنت أبنض أن تكون في مواجهة لا تستطيع ميها إلا التبتــبا فالكذب فوت الشعوب القروية، منه تلون حياتها بألواذ


 لم يبجد منا أي جواب، ولم يكن ينتظر أن يردي أحلمـم جوابأ

 مساولة لـظلق مراعات إنسانية لا تتقيد بالنظام، فالـــوال ثـيء ترتبه الفوضما والاجابة ركاكة الميا: وومأ
 سسعت صوت حعبار: تنع بجانب قدي، بدئا لم اعرها أي انتباء، لالن الإنسان في الظللة فريسة وسواس جباذ، لكن الحبارة اليار سارعت في وتوعها برارأ، إيقنت حينها أن احديم يتسلل من وراني، بغية الإطامت
 لأنه لا يملك الميز: التي تومله بان يعبن كرماً الر حقـأ في تلب


 نهل كاذ بحعيثه منا يغتبر مدى تفكيري! أم أنه مـراع بين أن أن يقف


 الثشياطين لا تنام' بعد يرهة تصيرة ازذاد وتع الصبارة على فقلت بصوت
 تليلا، وبدا السكون شبهاأ بحلق في النضاء، عنما سسعت صونأ تريباً من موت الإناث يقول "با المتاري قم نقد ازعبتتا ، رابنائي لم يناموا




 فساولت ان أرخي حبل الـواجهة، دون أن تشعر، فنسن في بعض

 بيظرون اليه باننماث...
عنسا كنت طنلاً، كنت أرى في سـلالة النجن مخلوقات خرانية وكبرتُ وكبرت معي هغه الثناعة، فأتى عثي المنتاري ليربي في داخلي


 اكن أعلم يومها، بأن بضض الحكايات مي أدوات لثمرير الونت في زي زمن





اللروايات يضفي على الرواية روعة أم تكلفأ وركاءجا



jơn
مرت: مز كون مذه الأنبياء لحطات مجانية، إنبا حياة! منعور مخجل بالنسل ان ترى الوفاء في سيببارة، لكنز أن تنتظر الوفاء من الجمباد، نسياء

 وصرت
 نكرارها تملب الجهال إلى شي، غير منهوم الطابع.
 نقدم نحوي، وعادت إلي مكاية عـي التاري قبل فليل، وبدا الرعب
 الله يا خوّان ' لـبببأجهله، ومبرر لا أجده الـلى الآلن، لا أدري ما



 ;وحه للتوت في تاع مظلم، لأن الانسـان عندما يقوم بالأثياء العظية



 لتكبر، لتصبع سـدأ ألي عندا أكرن غير تامر على إنمباب أثياء غيرما، فالانسـان عنسا يكبر، يعبع غير قادر على ولا:ة المناعات والقراراتات،
 الـكون ضرسأ ابيض ليرمي الأسود كــا يـئل المل تريتي، لكن حلم الليالي، الققيـة مع الثوابت تبعثر وانتهر، موت قناعاتي، امبع مو

الهاها الحكايات أن انسس أن الالنسان يموت، فمن المعبوية جباً أن يتناسى
 على خفاف التـتـ، لثـكك في تناعاتك ومبادثت ونوابتك إيضاًا..


 -اعجبيتك حكاية عـي "النتاري '؟ أتري أن منا الانسـان الذي تراء الآلن مات منذ زمن طريل!

 الكين واين، ولـانا ، لان بعض الأخبار والحكايات تتقازم أمامها حروف الاستفهام من فرط غرالبيتها وطغيانها! أكمل يتول "أتري أن النا عدر عبي النتاري مانة سنة، وهو في حياتِ بعاني عندة امرأة، هو لم
 المام الزواج لا يقف إلا متعرياً من آلفاظك "
 بعد، حصيع أنه لم يكن على درجة من الینكا في أقواله وأنعاله، إلا
 إلا ما يعترل في داخله من غير موأرن. كاذ غرم الله يسرد تصـة الفينيز
 بيكه الكثيرون، وتمنيت أن يكون له أبناء كي نعزيهم فيه، لان الها العزن

 غير مصـت وناة أخ لـ لـم يتزوج بعد، كاذ يـخاف انْ ينتطع ذكر
join

السنين
كنت أفكر في عـي دومأ، وقد كان عـقأ لهفكيري زمنأ لا بأس بـ.
 افترض فيه بعد النظر، لأن الأخذ من إناء الیعيا: تمبربة، والتجارب
 إن الثادر على حعل الناس على التنكير فيه مو المستـر ذكره، لأل
 الالذي يستحق أن يكون له ميت أهلاً.
غرم الله لا يزال يـرد، وانا غانفل مري، بين الغكير وبي المتابعة،

 الثرية تستبت قناعة بأذ الموت لا يأتي إلا للكهول والنضفلاء، لكن ابيا

 " الالنسان المى التبرؤ منه بعدم فتح أتقال الناكر: يإعادة تأسيس الحمزن من

جليد'.

## 聿車

 بومأ في هذه المــألة، أهـل بي رمو عائد من ملرست وما ونال لي: - تمصاص نتغدا سواء رش رأيك أمرّك ونروع ندور لنا مطعم

تتغدى فيه.
جاء راخخنني من المنزل بعد أن اعتنرت من زوجتي للنساب مح
 وصلنا إلى اللطعم، ويبنا نسن نتظر النداء، طرثنا موضبع موت عبي التاري ضاهكين تال:

- اليس غريباً أن نكون ذكرى موته مغسكة؟ فهل الموت مغـهك
'لهنا الحد؟
نبكبم لثدنع للموت شبكاً موقعأ منا ليشعر بأنه نو أمية فتط 1


في هنا الموضوع إلى أذ جاء الغناه، فتناولناء وعدنا امرابجنا.

## 坓輒

كت لا أزال أتابع غرم الله رقد أخذتي مذه الحكاية. قال "جرث
 به مجاورين للبيوت، حافرين خحطاهم في التراب إلى المقبرة، وعنلا

 الغبار كثيرأ، حتى غطى الماس، وصـاروا يسبعون فيه، ونجأة تنبهوا
 انك وامـم"، وكـن وجد خيطأ دقيتأ للاكمل قال ابي "المتحورا عنه
 وتسابقوا فين يفوز بالثطرة الأولى لميت يتعرلا في كفنع، وعنسا فتيعوا
 معلع أريد تهون' حين وصل غرم الله إلى مذه العبار: فسعكُ من مول المول المناجأة ؛ لان عمي مذا كاذ على تلر عال من حبه للحياة، فعندا تكرن الحيا؛
join

نظرت إلي وتّت له:

- بجد؟ -
- هنا ما حكاه لنا أبي، ويقرل إن بعد منه الـعادتة أثــاع اهر القرية بأن الجن هم من العادوا عمي الى الى المياة...

 حد الاحترافـ كان الغباء يخترف عتول أمل قريتي، وأنا موغل في الهي



 وهن ولم يأت ابن الجاد مذا، فبدات النساء بالابتعاد عه، والتخلي
 حين آثلكر مذه الحكاية الآن، يتبادر إلى نمني قول عـي

 ابدت الضعغ ني طابع غنجا
 بيا قاله غرم الله عن عبي التاري تلك الليلة، رفلسنة عبي اللتاري إزاء المرأة، ونملت إيضأ بــ رايت في بداية ذلك الـبـاء...


## ستة حمدة

خرجت من عـنـاء تلك الليلة وأنا غريب وكأنـي آت من دنيا

عندما انتهى العشاء سحبني غرم الله من بدي ونهبنا إلى عرس



 عريدني مع " خالي نوماس ": عنسا ألذكر غرم الله ومو يتودني اللى اول لثاء ليلي لي في مذه الفرية، يتبادر إلى نمني خالي الي توما ذلك، فعندا بدأت أعربد مرت المارس طغبنان الكان الـان في ملكوت
 الطراف يمبح أفرب للبكاء، فالسكر حالة إنسانية كبرى. كثت واعياً حينما



 كنت أسكر بهعية خالي، هذا الشفال الأفرب للهطم. الآن وبعد عشرين


 مخلوقاً مريبأ.. والسكارى مخلوقات مريبة دومأ!
jơn

 بكون في قرية في بجنوب السـودية شيفص بيعى "توماس" ، هكنا كاذ





 القرارات والمضياربات رالتجبر الطلقوا عليه لقب 'توماس' تيمناً بقو:



نخلق في دواخلنا التناتض واليمشة والبكاء، وشسور الضعف احياناًا عندسا قابلته لاول مرة في حياتي، ثال لي جملة لم يتسع عنلي إزامها، لكن ثاكرتي بقيت متعلقة بها كعبودية صنم، وسمبا في تفكيري ولم أمتطع استصالها تط فال:

- حياة سا نيها بـطة مهيب حياة1

مكنا تابلني كيرميني في حياته مضنغة في رحم الثفكير. عندما سكرت مسش لاول مرة، حفرت معي أثيأيائي المسغيرة،
 كان وتع الحوادث علئ أكثر إيلامأ سـا مضم، لان الان السكر يعيد ترتيب
 نمندما رمـلت الى توماس غرفت في الذكريات كأي سفينة منترية

 مناسكه. تجرأت مع ذلك الكم الهاثلر من الهم أن أطلب مزن خالمى,

كأـLأ، نهو الـهز والانحراف، إنه السلوك الذي نسرب خطايانا مز ههلال تثوبه.
 - فيك شي، مهوب زين.

 فنصن المة لا تخشى إلا الالسن، كنت اتمبر بأنتي أقر على إحراز مراكز مبقدئ من الثبل، تلت لل: - الصحياة لعبة نتط!

- أنت تقول منا انكلامبا

 بأن الأحزان التي لا تأخذ وتشها في الإيلام تثحول إلى دماسل تدئ

 , كأمأ...
... رغم أبي سكرت وعربدث كثيرأ، إلا أنم لــت ناهأ على هذد
 بتحـتر البتةا ما كاد يرمت فاكرتي، تلك التيرية التي ترى في الـيكر


تورا

## ***

في أرل يوم لي في الثرية، وبعد أن شوانا عمي التـاري بالعكايات اللى ان تنفتحنا، وبعدط نغبت مع غرم الله إلى لثاثه الليلي الذي لم
jom
：
 الديوث؟！لـم أستطع الإجابة وقتها، ولم أتمكن هن فض بكارة هند
 －إن اللياتلة محرة إنسانية أخرى، والديوث نيزل يتفتت فيها يين وبين ذاته، بالعتغتمر الدهـرث عـلاتة السـالب من القهم حهين بلتقي السالب｜
نظرت إليه مشدوهاً، وعلت：

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text {...أ } \\
& \text { in أكـل }
\end{aligned}
$$

－إن الديوث يا تمصاص، إنسـان يجعل كن الـبراءة قيعة إنسانية
بتجاوز بها خبث البشر تّطا

## 車車电

خرجت بع غرم الله في كيل حالك، كنا نسير في أزتة القرية ثلك التحي غيب وجه4ا الماء التن وروث الأغنام، ورأثدة دمنها، وبينها أنا

 الوحوش في فاحلها من عتارب وحيات وضباع ومباع، لم أكن أحاف


 نتنرني بأنني أفترب مرن حتفي، نعنديا يوغل ابن الـدن في الـترى، بعرف مدى ما عاثش في مدينته من رناهية النور؛ فالثرى حارية العتش

 الازقة المظللة دون خرف، لكنني وبعد أن تباوزت مرحلة الصضور

 وكاي غريب لا يعي عادات الشـموب، بدات نتباطا وتثقل خطواتي،


 المراقبة، حتى يثقضي لثاوها، نعن نتبادل آدرار الللة: باحترام، لكنز اندأ أكرن أنا الاول.

 اعلى مسا ميـ عند عامر آخر 19 وددت أن أقول له ليلتها : العهر أله نغمس تطعة خحز في زبلة الفططيت، وتأكل منها بكلذ بدون امتيازات! الآل أستطم أن أقنر عثلية عزيز، لأن عاهر میترم يقدم على للا لأث


 عامرأ، وان تقبل بالـخطينة الرخيصة كاداة حياة، فأنت مبرم في حق
 إنسانة تشنى بدلال، نعندا تزور غرم الله برحع فيها بعد قابلت عزيزأ

نفّعك رقال لي:
 بستزز في الأسثلة، أنه ادعى طهر رحة أمامي، نحن اللنين كنا نتاوب عليها كل يوم1
عبرني عزيز ذلك البوم، وتركنه حائرأ يع كثبان الأسيلة...
jond

وكين يـكن أن يتبرا الالنسان من نس أوغل يـ حد الس السقوط؟ا اليس, مسقولأ انني حين أجرf على القرارات أن أنتمي إليها كقناعة على أتل تقاير 1 !
عنسا قابلت رحمة أول مرة طاطأت رأسها، وعنسا قابلتها بعد


 المواجهة إزاء جبروت عاهر؟ 1 '.
إلى الآن وبعد كل مذه الــنـين الطويلة، حين تعفضر رحمة مي
 بقف أمامها إنسان نتد الرغبة في التأنسن، إنسان يبعث عن الوا التصالو





 جدار قارب السترط، منين مكون الطريلة أتده الثنر: على التـاسك،

$$
\begin{aligned}
& \text { ليستحيل في الأنير ستار نـباب موغلين في الدنـ. } \\
& \text { وينـا نحن نتظظر حضرت الانر رحية... }
\end{aligned}
$$




 الذكوري الهادر. نـعين نظرت إليها لاول مرة ويعد ان طأطأت رأسها

隹 جديد، هي الـعتادة توالي الضيوف على جلإمها الخرب ذالك، تكلم كيراً إلى ان قال:

- ... ومذا ولد عمي امسب " تصـاص"

رحبت بي بـظر: وإسـامة، لتوالى مشـاهد المعري فيها بعد...


 وراء سكوتي ذاك، لان المرء حين يكون وجمبأ جليدأ، يقلب دناتر

 اعرف بدهأ بأل القرى مرطن العري، كنت أتخيلها ترادف خضرينها نقاء،
 الانغراج كانفراج مبانيها ويوتها المتهالكتا كان روث الاغنامنام، وعطر

 نركهـها وذهبت...
عندما تفى كل متهـا وطره من الآخر، أفبلا إلمي وانا أدخن بئ بعد

 ;خيص، فنظرت إلي وكان الاستغراب مسلقاً بوجها ونالت: -
-

- حرام علك نغفابفك راح تخرب.

وبعد برهة:

- بتصير مثل, ثنابن غرم الله ما لها طعم.
jonn
- 
- خليها تخرب أملأ ما فيه احد يبوسها.

 لا توصف، امتصـت شنتتي السفلى فبدا جـسي يتوتر فتراجمت وهي نتول:
- ها شبفت أنا أبوسها لكا

مصيح أنني سعدت بتلك القبلة ليلتها، وسهرت ليالي كثيرi المتهلب تفاصيلها من ذاكرتي، إلا أن الثفور مني بدا واضسهأ تجاء مذد

 انسـر ألامهـا ومسا يتسدثان رالأسلة تعيث في كاخلي خرابابأ. مل الرجل يفعن الزاء رغباته حين بجد أناه تنفع العري أماهـ


 حتى مع الـنوارت؟1 ودعنا رحـة تلك المليلة وتناعات في فاخلي بداث تهدم، وموتها بيعنا مودعأ كدخاذ بشون، ومبشرأ عزيز بثرب اللذة ومي تقرل: - تصاص تعال مع غرم الله المرة الثالية.




- التبل أسمى آيات العنات، لان الأجساد حينـا تتلاقى، تتلاتى

مخ علانها

## ستة حمدة

## وكشعر أي نتا: أخلت أثقصف...





 إلا حين نلهـها، لأن الإنسان مخلوق مادي ابتداء. لم أحـل ما كا كانت


 رغم مرور الــنتن إلا أني لم أجد جبوابأ مسكتأ عن سؤالي الأترب




 بكون أداة تلميع للمياة، حينـا يقترب من الميادية ويغدر فريباً من التخظتب.
غريبة مي تلك الللية، كانت لفرط غرابتها كأنها مذيان، فالموانق
 الليلي مع رحی، كنت حارس الخطيثة ورمأ، لا اجمل لاحد الحق في
join
 مواربة، ولعنة للذ عابرة إني أتحسر الألذ على خططينة ارتكبتها نظرات

 ودخلت، كانت رحسة في طرف منزلها الطيني نتظر ولادة لذتها، وكاذ


 صترف، نمب إلى رحعة وتركني مع "مراحم"، في رحم بيت يشتكي
 نتب كابأ اللقاء طالب بعد امتعاذ أيقن أنه ناجع فب لا ال مسالة واخذل الـسيارات تطأه غير آبّة لوجوده. لم أكن اعلم بأذ الجنس في داخ اخلها











 الامتعاض, فز، داخلي, ثذنت خطينتها علزب مواربة وتالت:

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { - لـن }
\end{aligned}
$$

- كلهم كذاين ووسخين انتّب مـم1 أركت حيئها أنها تــاوم على وسامتي، فأهيـيت أن أبين لها مدى جرأتي، نتـامقت أمام حديثها مارداً وتلت:
X مطّت حاجبيها إلى الاعلى وهي تحلب مز داخلي الانبهار بكلامي

ونالت:

- يعني انت رجال!!



تلت:

- رجال ومن ظهر رجال|

رميت ردي على مستوطناتها، أريد ردأ بتعرش برجولتي، كدولة المالي





مني وهي تقول:


وكأي عاهر: میترنة، ألسكت بيدي وجذبتني بليها بقوت، وزرعت فبلة
طويلة وحار: على خدي وممست:

jonn
ال ال مهرب لازم．
واندفعت بسرعة خائن، كانت تخشى فراري، وتقلت شنفي بنوة، واخذت تمصصبا والأنباء تدور من حولي، كنت ادوخ واتذكر توتر جسـي، رأهداء في النفاء تردد بمـوت لا بأنيني إلا حخفيفاً جداً＂با

وليدي لا تعم أحد＂！
منذ أن عبرني مذا الموتف، وأنا أستلذ رجولثي على وتع مـهـيد،


 بدنس، نظر إليّ بشي؛ من النصر الطاني على مصياء وهو يقول： －والله هالبثت با نصاص الـن الـت عقلي！


 نعلم احد＂

## 弗弗畨

أتذكر جيلاً ما تالد عبي التاري مرة، حين قال:
 على حياتك وتربية ابناثك！
 التناتض، كان يعمل تناقضه بين جنبيه، ويقتات لذته بوفار الــــينـن．
 كان جوابه يحمل السـرية بالقدر الذي تلمشـك في فلسفة الـخطئة في نظر عمي ، أحاناً كنت الرى التاري مذا يستهد منطق العهر في داخخله


- عـك يا ولدي كلها أردنا لد خطبة امرأة ما كان يتول "مذر تعبة' حتى لم نجد له امرأ عفيفة، ومضى الزمن وهو لم يتزوج، كاذ عـك يتظر فتاة تادس من عتد الملالكة.
 - خرف الـسنين با ولدي.

 ابي؟! مبدا الطهر الزائد تجاء البشر في حياة القرى مبدا المنفلين، فالقرية علدتي أن البشر أبناء النيطانـ ذات يوم وبينـا أنا أمير بسيارتى، صـادنت عـي النتاري متأبطأ
 وهو القادر على إحداث اللعشة فيك من ثتب نظرة يتمادها من البعيد

 الكون في حفرته أستعب مناديل الهدر: والرزانة وألوّح بها ألمام ناظريه لينـى عليه، لأن تاموس يقول بأن كل من لا يتقن السير على مبادث باحتراف يغدر احتق.
حين عبرته ولم يكترث لي، عدت اللب بغبة فهم معنى أن بعبر

 جدار، ثتّت ببهارة نجار ميخفرم، وتقت ببجانبه ولزَحت لـ: - كيفك يا عم؟ نظر البي واستغرن ني اللظر برهًّ كي يميزني، كنت في رزية آنذالك انبه بالعدم، او إنسانأ فابلاُ للتثكلِل من فرط ملاريع.
jom
- 
- وش فيك يا عم؛ ثبغاني أوصلث؟ تركني وبدا بسير بینطى ثقيلة أقرب للتراجع، بتعيها إلى القرية المعاورة لثا، وتوله يرن في دانخلي كيهرس يوم مدرمي: ربعا كان ينگُر في حيانه، أر ربـا كان ينقّلط لثي، لا يتدم علي


## *

 حين يثقد الرغبة في أثباند الثي تدنعه اللى الحباة، تصبع الحياة مرحلة غير مسترة أبدأ، وهي من الانتقالية بركاذ ثاتر لا مسالة، كنت أولا في


 المبث، غير قادر: على نسيانهم لكن ذاكرتها ایين تعهره تركث في ركن تمبي منها رتبادر اللى بنز مساحات أخرى من الـياة، فهـذا ما كنت الظه، ولكني فيعا بعد مرت أنكتر كالزجاج.
مع بردر الوتت لم اعد أطيق التفكير فيها، لاذ الفرد عنلـا يغكر
 ما، تأتي اللحمطة التحي تحذف لوحأ غير تابل للتـبير، أر ليس له فائدن الطظر امـلاًا

## *車車


 انعب كيرأ إذا تذكرت أرل خحاطرة نسبتها لقعدة، حين التقينا لاول مرئ


 مذه الطفلة لتكبر، وتنتزعني من داخلبا حليداً صـديأ. كتبت لها أول خاطر: من صنحتين، لكن: صشأ لا اتذكر منها إلا آخرما حين كتبت: -أنا غصن يابس... وانبِّ الماء، انْتِ الهواهـ.. أنت حضـارات الأرض.. ددستور السـماء


 بكارة استلتي دومأ نقال لي يوماً: - إن الوسط حيادية مبرفة، والانسان النـان الني ينتمي المى البداية أو
 أمبعت بعد تلك العبارة، حين أترا، أبدا بقراء بأباية أي كتاب اولاً، نم ارتمي الى نهابه فأغرس فيها نظري، دمن نم أعود إلى الوسط بثلذذ مثير.
jonn

السنة الاولى بعد حمدة

اوتن أن معنى أن ثقابل المرأ: في جنح الارتبال أمر مفزع نملأ.
 بتـلسل. الم تكن جرعات الخوف في بداية علاقثنا كانعأ لتأخير تهوري: وحبي وعشقي، وانتشائي العاطلفي ذلك؟! ألم تكن لي مسـالة تمثّل نتطط
 اخخبار * توفل " عشقي، كنت أثبه بالاطفال دومأ يمرون على لموا الحابعهم حتى لو كانت تمتلي بالقذارة، نمندا ندا ندفع غير مبالين بقية عواطننا سـنرل فـيا بعد تسرب العياة بين جنباتنا ونفقد القلر: على التـاسك أمام متغيرات الحبب، فالحياة لا تحتاج المى اندفاع بتدر ما بربكها حضضور الكأمل دواًا







 مسها جمالها وخيبتي، كنت أنظر المى مأساتي بفرح، وكانت تستيبا بغباء، لنثغق في النهاية على أن الحياة نظر: تشازيمية صرف. حين أقبل ثالت بخبل ويساطة:

$$
\begin{aligned}
& \text { Pa : } \\
& \text { - حعدة لـن غرم 'لله. }
\end{aligned}
$$



 سوال غريب نعلاً. تلت:

-     - نيكرأ، إنا إنا خلص عشاء قولي لـ يجي ليتنا.

 الانسـان من فرط حب للطهر لا يحب أن يستنز المهر في نفوس الآخرين
 عاطنياً، لا ينصلني عنـم سوى كيلو مترات من التشاسك فتط، كانـو نلك الثنظرة قاتلة، أنا البيت منذ زمن ألفل بـبـب عضو رحل. وهن الظلم ان تتكرر مأساتك وانت مازلت طفلاً. بـالتها بيما بعد عن مبـب تلك اللظر: اللاتتة والميتة، نقالت بـخبل المذارى:
- كنت أخشاك.




 برطن بلنة لا يعرفها. من بعد تلك النظر: نجاسرت على عامتئي،


join

كأه بوماً وقال لي:

- والله حعلة حلوا مرة.
 انتظر عبارة كهنه لأتدم امتقالة حياتي لحعدفزأ حين نصبع على بعد
 أدري لـاذا بكيت ثلك الليلة بعدما سععت ما تاله نفال، مل مو شمعو

 كتبت لها رسالة طويلة في اليوم اللتالي، أستلز فيبا حنـانها وحبـا
 مغاوفي والأرهام العالثة في ذمني، لأذ الومم نقطة صغيرة جـيأ فيأ في جلار الحقيفة الفسم صرعان ما تمحى. أنذكر أنـي ذيلتها بتوتيع مازال بعاصرني اللى الألذ ولا أدري لـانا وتعتها بذلك التوقيع؟! أرسلتها مع


 في ذيل رسالة عاطفية دعوة فسنية مني بأنبا لابد انذ تتونع أسوا الااحتـالات؟ 1 حتى وان كانت المعارف تو: تي بعف الاحيان، النكرات مدعاة للغموض، وديموية للريبة، وهنا ما أسال لعاب تغكيريا في تلك الفترة. عاد رثمود وأنا أأبط هم هـه العودة، عاد ليجدني أهارع هن أجل اللبقاء، فالحب في بلانا حراع بن أجل البقاه، وهو قفزة مصغير: في
 بلاط الامتمام دومأ، إنهم يعتاجون اللى طرق لبحتالوا بها على الیجياة، والبثاء أطول فترة مسكنة. قد أفهم أن بعشت نسخص نـي بلاد تختلن

 تني بلادنا فتط الحب رنيلة وخطيئت لا نتنفر!

عاد إلي ونال وهو يفسكت: - قول له أنا راح 'فكر وأرد علي.
 فلسـفت ردما، لأل الانمياع الأوله مر الدليل الأوحد على ردود الأنعالد ايأ كانت
***

فالل لي عثي التتاري عشية احد الأيام: X المطن دأثاًا كم امستوعب عـن مذه الفلسنة من عدي، لكني آّمنت فيها بعد بأذ حفيفة الأنوثة أنها مسانل فيزيائية تنتاج من الانسان فتط إلى الإجراء السـلمه في التعامل مسها، للوصول إلى النتائه مريعأ. ذات ات يوم، مـنذ







 هذا الموفن الآل جيدأ، وجرح حبي يتزف حبرأ و.. ذكرى.

jown
 الصن بأنني خرجت من مذه اللعبة خحاسرأ، حبأ وكرامة، الانا توي اللى
 فاقد علرية حبه وكرامتش في آن؟!

بعد مرور أيام على الرمالي كللك الرسالة، جاءني رنود على موعد
 بكون شعي منصفأ، ولهذا لم آتبه أن حيبي كان ابنأ للفطينت إلا موخراً،






 الحب تظلهر وتغتفي، لكن مادية الحب في داحلي أفقدتني لذة التفكير




 مشاءر
 امفي على نهايتي، وُلد حبنا ورقاً وحبراً، ونما يبنا حبرأ وررقاً، والآلذ



 حياتي هذه، لم أحتج إلى جهد في نتحت القصة، لأنها تمتي، جاءنيا حماد وتال:
ر
 نموت ابدأ، رانحطاونا لصغيرة تكبر حينما نُكتب، نظرت إليه بإشفانف مركب على نفـي، وعنجية على قلمي ونلت:
 بنا ان نحترق ونترتد ونُتُت في الهواءـ
 بأي اسم. اللحب عنوان هانم؟ 1 يا ترى مل لـ طرينة ثابتة؟ الا لا أذكر




 حتى "زبيد" حين كان يحدثنا عه ععي التاري لم يوانق على مبدا




 العنغ، إذ كل المستعبرات علم وجه الارض، فراثر عاهرة، يضاجعها
jưan
 الجناف.. عندما سسعن عـي النتاري يتحدن لاول مر: عن الأترالا

 فال:
 بعض الثرى خلف الجبل نتر: طريلة، حتى أنم أسبغوا بشرتهم خلغ

 بحاولون تغيير مبادئ الناس، وحياتهم لتغدو زيكة، ففترة الترك كانتا
 جعل الآخرين يأخذون فـية في إراضبها وتوغلوا فيها. حين كنت أنارن يين حـدة والأترالف، كنت أرى تحاطسها معـم إلا ان حـدة كانت في بدابة الأمر باعث سعادة، ولم يكن الأترالك يومأ باعثي سعادة تط، كانت تتفق هعهـم في مـاديا حضورهـا، وتلعنم



 كبنا عقد حبنا بأنغسنا، لم نكن بها باجة إلى مأذرن غير منرعي، لألا








 ويروجونها، ويجعلونها فابلة للاستهلالك في كل الازمنتة. وأنا أولهم، احتاج إلى من يقتلني: لأنتي نجرأت على الميان المـت بقلسية العاطفة، فالعواطف أحجار سرداء مقدسة أر أركاذ بانظة.










 البكر "عمار" حينطا علم بأنتي كاتب، نال لي ومو منهـك في نحصر ابني:

- النت كاتب!؟ با سيدي الكتابة على كل ما تحـله من مسوم مي

نلوين اللتاريخ!
 برتخع ويتفت "التأريخ لا يحتاج إلى تلوين نهو يملك من الههر ما يـدا سلطة اللون" 1
jơn

## السنة الخالخة بعد حمدة

اعترف بأنفى كتت تـازاً...

كنت نشازاً ونت منهوم تلك القرية الجاملة، لان كل القا
 فالانسان اللي يعيّن مع الدواب يمير دابة بوجه آَخرا كنت أعرف ذلك الك

 نلك المصف كأكلة متشهية المـلاحية، لذا كنت أروك بأني نتـاز، ومختلف. فليس بالفرورة أن يكون النشاز تخلناً اياهاً، ربدا يأتي النشاز




 البهرجة الاععلامية في تعقيتاتها، ومانتـتاتها، وصوروها اللامعة، والنضانع، والحوادث، والكوارث، إلا بعد اذ تطعت مسانة نيسل في معرگ الرأي بالكلد. المتهواني كتّاب كتر، وامتد هنا الهوى حتى بعد موت بعفهمه
 اعظم أن يقى سعك إنسان حياتك كلها لمبرد كلمةا إن إن وسطأ يكون فبه القاري علابة تعجب كبرة، لا تنظر إلي إلا اله علامة استفهام أكبر، لأن لا جدوى من محاكة الأوساط، لأنتا إن ننعل ذلك فإننا ندتهن
 الصحاكة حكم سيفال، بينطا الأرساط الرديثة لا تستحق نبل الحديث البت:
كتت أقرأ وكان من حولي لا يفهـون إلا لني الالجساد كوسيلة واهت




 ميتـيمي كان عاهرأ باحراف، ومثاليأ باحتراف، وانا بان بين الاتنين أتكتر كلهعاء يابس. فأن تكون يِن المتناتضـات دومأ، فكيف يـيكن أن تخرج من نعت المتناتضو 18
بعد مدة من الزمن بدات أجيد الكتابة. لكن أن نحيا في مبتمي


 ابعاد الفتّة في نظراتها، ولم أستوعب بعد جهلة أن يكون نـية شيّ

 مدبب لا فرق، إذ الغنتة تبادل حخفي يتود الـرء إلى مـارسة أثبانء
 سععادتي وعامتي. إن أنكر المؤس أن تهر
 بالكتابة في مجال الرياضة، وما زال السوال يسكنتي إلى الآلن، لـانا بدات الكتابة في عالم المياضة وأنا لا الستطبع ركل الكرهو! 1 منارتة
jom
مرجه أ أ في مجال الرياضة بتعمب، وانا العاجز عن نهم استنارة الكرة ملمساً. كانت صسيفة الرياضة هي أول مصيفة تقبل بي كقلم، أرسلت إليها مقالة، فُّشُرت، وهذ المسعيفت لا تعلم بأن من بكتب عن كرة القد

 بكن إلا عزاء لاعاتثي.
كان عبري آنّاكل ستن عشر عانأ ومن بعدها بدات أتمرس في مشاهد النشر، الغريب في الأهر انه تم استكتابي ككاتب رسعي في مني

 يينات ليــت لنا، نتلانسى ونغدو طفيلياتا أكانت ثلك اللنتر: من عمريا
 العاجز دائأ يملك الإصرار على رتق الهياة بجيروت الحسىى!

## ***

الثذكر مقولة لزيد دكرها عمي التاري لنا يومأ هن الأترال قال: - يحدث أن يتكئ العاجز على خعيه، إذ' كان يريد أن يربو على ـلْم الحماقاتا
قال لنا هنه العبار: ومو يسرد لنا تصن التركي الذي أراد مضاجمعi
 استلطانها راغوامها بـبرته القي تنقص سـكاذ نلك القرى وحين علهوا بمتنغاه تتلوه وهم يركلون.

## 車輒

 لان اللاضي يسكنني الى الاكان، إنه عضو زائد في نكويني الجسـباني لم
 الماضي إذا كان أكثر هواناً وضعفاً، ونبقى أسرى له وفيه، إلذا رُكَلَّا الـى

 نعاطيت الهم الرياضي رانا لا الستطبع اذ ألارس نعلاً، لكنتي لا النكر
 اعرض، فقد كنت في تلك الايام أنعر بالفغر إزاء رؤية اسـي في

 بالله.. كانت منه القرين نقامر ببقائي فيها، وأنا أمستزيد إمرارارأ على
 ومصسادما لحقيقة التدم ني الغباء؟ 1 أم أن تدري كان محبوكاً بدنة؟! في

 بطوق ذاكرتي. فنعن مهووسون بذاكرتنا، إنا بقيت أكبر حبيأ مسا

بعد مرور ستتين على امتكتابي في الجريلة، وبعلما امثتهرت في

 نربطني بالناس، أو تساعدني على دخول عالم الثورة الاتصالية، طلبني المصعافي من أبي بأسلابب المصعافيين المؤدب، وحينـا كلهته عرض

 حولها يلتف كلامك. كان الوقت اللى ينملر بين الدكالدة الهاتفية
 ميي مذا الحوار.

 المـدئة، ويرحلون تاركين العثة تقتاتها دون الي مــمور بالنـا

 كاذ نـابأ ماهرأ في بعثرتي، مباغتأ في أسنلت، فلم يطرف باب الأسنلة

المستهلكة، كان أرل أسباع: - فصـاص كاتب رياضي وسعاق في الوقت نفسه كيف استطاع

 - أن تشعر بأنك مجموعة هانلة من الثناتفـات نهذا لا لا يعني انك





الفرط ما أنا محروم منها.


 الناجع من يستطيع أْ بيعترف الالـم عن وبع حقيقي وليس كنبأ

وارتزاماًا




 'ـم بكن المصانفي عن مشاكستي، ولم يشتر إي مكان لنتفاوض فيب


ورق، وجسـين متابلن في تضاد داخلي رمادي الشكل، قالل: - أستاذ تصـاص، تملم بأن اللكرة مرتبطة بمن يعطيها أكثر، نهرل
 لا أدري كيف كنت سأجيب عن سواله منا، في الحفيفة كاذ سوزالد منا بالذات، مراوغة خيية، وعنادٌ صسافي في التهايل على الأسلة، فثة بعض الالستلة لا يباب عنها تلقائيأ، بل تشرلك قليلا لترتسم إباباتها








- في المثازل الفاخرة، وداخل المال المكاتب المغلقة.

 ارتشن الصحافي من كأس كانت أمامه، وكأن بخار الشاي الطانع على نظارته يعيد إليه التكثن إزاء أستلع، عاد يسالثنه:


مساولة هرب؟18
 الناس، والليل أنمي بين يديك وأجيبك الآن، لكن المعاق لا يعني ألا

join
 الإيمان بأن عالم الرياضة يملك من الفوضى نمنها، لنا وجدت نغسي املك نصفأ من الفوضى إيضأ ركنت قادرأ على إعادة ثأهيل الفوضى في انخلي كيراً.
-- أي فريت لا هتعب اللى علية القرم تلأ وناليأ.
 كاذ نمة كتاب أثروا في سيرثك؟



 وني نظراته، وني غرابث واستغرابم، لتتلاتى الحدة، ولا ينتر ذلك الحوار.
يا ترى مل كان لعدم نشره لذالك الحوار مبرر متنع؟! الانا ينظر إلئ

 عار على عالم الرياضة، تنازلت عن زاويتي وعثلي الرياضم، وتناعاعاتي، وقلمي الرياضي، واتجهت بمل• إرادني إلى الـيباسة.

## الستة الرابعة بعد حمدة

قديمأ كانت الــياس بالنبة إلى تشب الالهعادا لان بعف الموانق الثي نتخنها إزاء الحيا: لابد أن تكون مقتة، كـة قرارات يجرو عليها الالنسان تكون حعن، والـياسة قرار مزاجي لانسان لا لا يحب ننسه مطلأً.
 مكايات عمي التاري اتتي يرجها الـى زبيد مكايات الألمجوبة الثي لم


 المسؤولية. قررت أن أبدا ككاتب سياسي حين سیت تلا تلك الدكاية الثي


 نعلأ. قال:



 وللمعر، وللأثياء الحميعة، ولانتبأثه، فانهالوا على الأترال لا لا يلوون

 الثرية في اجسساد الأترالك خرابأ، ولم يتت الثنار حتى كان الثرل بكل ما
jơn
 في نلك القرية أفسووا أنمم كانوا يسسون صرير اظظلار الجثث إذا هبت عليا الريع.


 بداث أقرا في السباسة، كتبأ كثير: قرات، لم أعتمد في تراثاتي على
 التاريخ كذب، عنلـا يفع التأريخ تحت متصلة الرقيب يستهيل زيفاً. منا



 لا يمكن أذ تبقى في اصططكاكها حياة بيل بأسرو.

 مـن، إنهم بين الأنباه بلا توخد. والأتسان لغز مسير، لأنه لا يأتي على ديدنه في الحيا: درمأ. والالغناز مي مياتلة لا هـم لها إلا تنتيتا وتمز ثنا.
إننا نكتب الـياسة لاننا نحتاج إلى تبمير أنغسنا بأننا قادرون على اتشاذ القرار. معندا كنت كاتبأ رياضياً، كنت منفلاً حد اللمشة، لا لا الرياضة لعب، واللعب لا نـسسن فيه الاختيار وانتفاذ القرار. نكيف

 حمدة، شمرت في بعض الااحيان أن حـدة تثعامل معي بطريقة البغني السياسية في، بعضر الأحيّن.
e
فيها:
 ماني كاتب رياضي مررن أكب ثي الـبـيمة.

تصـاص"

انتغرت يومين نتط لثأتيني رسالة منها تتول وبجمل تصيرا جدأ:


-

فسترت ردها منا بأنها نتشـى أن تسرتني السياسة منها، وأصبع




 كتبثُ أول مقال سياسي، ونـة سوال يتربع في تنكيري، بأي منطو



 من اللهانة، مازلت احتنظ بتمامة ذلك المقال الميا مكتوب 'كاتب سياسي'، حين قراته لادرجه في هذه الرواية، لم أكن
jom
أهـي
مسرعان ما يتهث．
كتبت في ذلك المتال：

 ولا


 ，

 （度 في مساول


 i） بتصلدو المـ

桯
特
 وانث ج\％＂

茥
有











 ,



 اللومع





jown
c













## السنة الخالخة بعد حمدة






 الليلة، وتركني، كانتت هذه نبوه: بألا أفضع عريهبـا، وبأن رجوديا مجاني نتط، كاذ بثاني بعيدأ ألوك تذكري نتط أفضل من أن ان اخترف








 ان يكون إلا لواهد أو Y يكون.
 المقنعة لعقولنا. خرجت في أول الليل أبحث عن متعة نظر، لأعود في منتصن فاقلأ هذه المتعiا ومرتديأ إثمها، لاذ الجرح الذي يأتي من
jown
 غير مالهة للتأيب. عندا رصلت إلى بيت رحی، كان الليل كيناً، وكان العناق بينـها مطردأ، وكنت أقف على حدود الهزيمة، يومها ثمعرت بشيء با له علاتة بتلك الـجملة التي نالها عمي النتاري فيها مضى:
 بعترموا مبدا العهر، ول مبدا التلصص، والعياة الحقة أن تعطي كل. شي. حفا
حينـا رآني غرم الله تاسأ ألمِك بستي ببدوء، تقدم مني عابساً،
 ولسانه يقذف ثـتائم لا أمسعها حيلأ، الم أن ومل وقال ليى بسـغرية مزّ: مرارة موت الفجاء:

- صنت إلك ما تستصي! تركني حالرأ ألام جملته هنه، أسلمني ظهره ومضى، وكأنه يتشي

 المبوع بأن غرم اللد خطب رحمة. الآل وبعد كل منا لما المبر، لا الدري الما

 للتغيرات؟! أم مانا لا أري بالضبط؟! إي


 نيا الأفكار السيتو 1 رحلت من عند غرم الله ذلك الـيوم معنلاُ، وحين وحلت إلى

 على الثذكر '1
عندا امتيقظت في صباح اليوم التالي، ذهبت إلى متزل عـي فورأ دون أن أفطر وحاولت جاهـدأ أن أجد حـمدان، لاننـي لـم أرها مـنـ


 هاندأ إلى انشهاص يعيلون ترتيب الااحزاذ فينا، ونبتى متـاسكين إزاء تُداننا هذا.
كنت أحتاج إلى حمدة، لتعيد تنظيم العراطف في داخلي ترابيا ترابة
 المام عتبة باب يتتا إلى ترابة الساعة الثانية عشر: ظهراًا، عندما خرجت 'لثعيد الاغنام إلى "الـراع' نتوكأت على عرجتي، وانطللت إليها، حينـا

 الهت
- حمدة أبي أذابلك الليلة الساعة وحدة، موعنا ورا يتكم، أتشى التي أنوفك لأني محتاج لك بجدا وانسحبث بهدوء وي لا تسي إلا لا لهائي. في القرى ما أصعب ان تعدد موعلاً، وها أسهل أن تبد مكان الـان


 دنمة واحدة، لأبقى ملبنأ أفع حياتي وعنابها بالأقساط. عدت لأجد الي تتظراني، وري تــألي: - وشى فيك يا ولىي منكلك مو مريعنو؟
jơn

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { - إلا فيك ني: تول لي. } \\
& \text { - تعباذ نـوي }
\end{aligned}
$$

- سـلامتك، با عمري، نـت عدل البارح.
دخلت رانسـللت تعت النطاء، وأنا Y أعرف لماذا الأهبات أترب




 زميل مرحلة، كنا نذهب مسأ المى الملرسة بسبارته، لم أكن أعرن فنز
 دوامة عامتي، كنت على ضناف اليأس في تعلب للفيادة، لم يلج عتلي


 وحول دوامات القتوط والعناب. فني داخل كل منا ملا معات لا يموت أبدأ.





 كانت في يده، كان يدرسنا مادة اللغة الإنجليزبة، وتفنا بجانبا وريا وركب

 لي حبر ونحن في طريتا إلى اللـرسة: - رش رايك نغزك اليوم من الملرسة، البير مو جبو دراسة؟ - وهذا اللي جالس ورا




 بنتة:
- يا أستاذ نتهي، انزل بـا لأنثا با راع نروع الملرسة. بهت الأستاذ من أسلوب حجر المريع ولانج، لان المعلبين في الثرى رسل وأنباء، لهم قدمية لا نسس، من حاول مسا مسبا ني أي بوم فسيدخل نيران الصجتب للغروي سريعأ، بعد برهن لم تمل قال الأستاذ: - طيب لهاذا أخذتهاني معكـا؟

قال حبر.

غ
ل Y ولن تمر سيار: من منا إلا بعد نتر: طريلة، نانيأ لا لا ترى المطر ينهـر بون
-

- يا مبر مل على الني، وانتكل على المدرسة. - أنزل يا أستاذ.
- مـن حتّل.

ا
ارقن حبر السبلاة، وترجل منها كالبرن، وفتع باب السـبارi
jown
 المبتل من المطر؛ ورمى به في منتصن الطريت. عاد حبر اللى السيارi والـشتانم بعلقة في حلقه، وأنا أضسك بـهتيريا من غرالبية هنا
 الاقيم والمبادئ وحين كففت عن الفسعك كثت أود أن ألاب

 وجيهأ لليابنا، لكنه منذ ذلك الحين لم يعد يصدقني إذا حاولت الـا اكذب عليه في بسالث تشُلق بالملرسة.

## السنة الاولى بعد حمدة

كصيجي, طفلي الأول، مازلت أتذكر لقاءنا الأول. لان الأثياء فيا اولها تتعلق دومأ بالناكرة، ولا تغادرها مطلتأ، يكون لها ونا ونع التميز واستخفلام حق الفيتو في كل الحوادث التي ثأثي فيـا بعا بعد فالالنسان حين
 لان النسيان على نوته في تمزيق الآني، لا يستطبع راد تذكر الانيباء

ابتدأه.
كان الوتَت لِلِا كالمادة، فأنا لم اعتد إلا لقاءات الليل، كنت





 نبحث عن العري ونحن نغرس رؤوسنا في الثربة \& لان الأحلام الليلبة
 واضستلال العتة.
تقدمت إلى بيتها أسابق عرجي لازمتني منذ اكثثر من عقد، وفي انخلي ثـعور هتلاطم ما بين حضوروها وغيابها. إن المشـاعر التي لا لا

 محاولة ترميم وضع آمي معاق؟19 كنت أنبه بكل اليوت الآليلة للستوط نحتاج إلى من يسكنـا لتثنع الناس بأنها قارة على التشاسك. فالعشاف:
jơn





 الأبنة، ووراء الستائر السلفة، والأبواب الحنلتة





 الصحبين كائنات تختلق الاعنار في الصجمل. لكن في نلك الكا الأثناء فُتح الباب الخلفي لمنزلها. صسيع انني كنت أنتظر ان يُنتّع ذلك البابيا

 التذكر مقولة لـعماد تالها لي في ليلة كنا وحلنا فال "الحب لا يخبا - احـا

في الواتع، إن الأبام تادتني لان اتذكر، لان أكتب، لاذ اعري،





 من لا يخان من تأنبب اللنبب ومن يدنع من حسـاب مر الأجلر

بالیكسب．رهينما أنا كنلك بدا رجهبا، كانت ابتسامتها راضهة وتوية كتعطاء في آنحر السطر، وكنا الثين يدنعنا وعي الـرحلة．



-     - 


 نومن بأن للة الحب في الشي، الثليل، إنـا لأنا نسكن ديارأ لا تعترف بالحب كذنب نضضلاً عن اعترافها به كذضيلة، كانت حعدة في أول حينا

 الفيـلـولات بس

## 象事事

حين نكتب عواطننا، ونتبرا منها في كتاب، فإننا نفرّغ الطاقات
 فيه إنتا نرسم أحلامثا، لأنا لا نستطيع أن نحملم بها واقمأ، فكل كا كاتب
 صلصـال أمانه بولننة الأطغال．أليس الكتاب رسومأ يتـع بها الآخرون،


قلت لحماد مذا الكلام في برم من الأكام، نتاله لي ساخراً:
 نظرت إليه بالم وثلت: تخس , الآخربن، 'نهو يعلم بأن يوهم الآخرين بغير الحقيقة.

في حضور حعدة ثنل الليلة، نظرت إليها طويلاً، حتى أنها عجهت هسا أنا فيه بن انبهار، ظالفتيات أسرع هـلوتات الله نـوأ، هرَّتي تاثلة: - تصاص وش فيل؟ -- أ-

كانت مذه أول مرi تسـع من ثـفتمت مذه الكلدة، لأنها لم تمتد

 الاتعايت هن خحلالها. لكتا إنا الستطعنا أن نعبر بز حينا بغا بغير هذه الكلد
 علينا اللعنة. لم ألعظ ذلك القبس الهضبي، لعشّق العثـة الثا أنا الدائم على



 الئ حمدة، وابتسامتها بملفة على وجهبا، ومكثت تحتّ فيت وتبتـمه،

تقلت لها:

- والله أنا أحبك با حمذ.
 متخشب بين نظرتها والأزض أنتظر ردأ، ويينا نحن كنلك سسعنا صوت
 عن نظلره، وانسسحبنا رويلاً رويدأ، اللى أذ تماوزنا بيت عدي مصلع من



 أخسرها، هذه الفتاة الثي كانت تعامر ذاكرتب، وتتصلك تلبي بدوذ إذن، ثية بعض النساء بللفن اللى أفثدتنا بدوذ مابت إنلار يسرقن كل ما
 بأي كلمة، فهن هن فرط ما يتربعن في الأنثدة يشبهن الملوك، هـنا
 بكل مـا أفتقده، وبدون أن أجرز على منطق الشفي وأقول لما مصارخأ بال "V" ادر من أين أتت، جاءتني هذه الفرحة كالوحي، غامضة، ومريبة، ومخيفة في الوتت نفسه، بئيت أثألر نلك السعادة، واحدت فيها ملياً، عندا ابتسمت، ورتفت في وسعط الحبرية ونردت يديت اللى جانيي أريد
 نلك الهیهوة الفاسد، ورويلاً رويلاً ثـعرت بأنتي أطير، أحلق عاليأ، وعندها امتزجت مع مذا الثـعور رنعت ساتي البلامتيكية تلك، وبقيت على اللسـات الاغخرى الحية، وبدأت أفـرب بطرفي المـناعي على
 جسـي، عندها تنفست الصحداه، وسقطت بيانبه، وأنا لا لأذكر إلا وجه حمدة، وهو يحلة في الأرض تارة، ونيّ نارة أخرىى


- مانـا
join


## السنة الخانية بعد حمدة

لولا الحزن لكنا نعيـن مسكنة العياة. إن الحزن مرض معر؛ إنه
 كالجيوش حين تغزونا ثبدد انحناءات سعادثنا المرسوسة بحرفية على اجهساد مشاهد حياتنا. فـا إبعد اليوم عن البارست، عن ذلك اليوم الكثيب



 نجول في أرصفة اللقب حين نتصادم مع صلابة الواقع وصرامتع. نعم
 وحكايات ثلوكها دومأ على مسامع الآلهرين. والآلَحرون سـادرون فيا






 رلأسباب أخرى أتنازل انا عن حتي في الحبب، وفي ابتلال الـنـاعر، وتلفق الاهحلام والأماني، وأتطيع الامضاء لأي كائن على تنازلي عن


عاطغياً فتط.
إنا نعشق لاننا نعب أن نتغير.



 المواجهات العلنية للملاتات العاطفية الفانلة بالكتابة مواجهة منصنغ؟؟
***
 ;ذاذ الغيية، وني مروج الوجع، وأتسكع على مان ونصن، أتى أتى حـاد.



 ارتجاج العياة، لأنهم منظمو الثبات في معيثتنا، إنتم وبكل بساطة خلطة سرية للراحة.
 لا تملك ذكرأ سواه، ي= ثلاث إناث، لذا تملّك جل الاهتمام تلام تلغبني العيرة وأنا أتساءل، لأي مبب تصرن العنابة والاهتمام والدلالالو؟!


اذكر أنمي بـالت مر:ا

- حماد الانثل ذكر يين نيات تحظى بكل مذا الدلال Y -
join
 جنس بعينه بين البشر نتطرف أرعن، صدثاً ولانني اعيش بين فتيات،


 اعشن ني. نم أرس متسانلاً: - الست كاتبأ، إذن انت ميز، وتحتاج إلى دلال زائد. وبدا يضسك..
كانت رحخزته مذه، إعادة تأهيل للهزذ في داخلي، تذكرت أنني
 - أنا لـتت مميزأ لكوني كاتبا يا حصاد، إنعا لكوني معاتأ. ثم اكدلت:
- يا صليتي، إن من يعرض نفسـ من خلال الكتابة يتعرئ، ومن بغغر بأن كاتب ينزلق للككابة من مبلثها الفضري، أنا لا أنقاد للكتابة يفخريتها، النهي أكب نتط لانني أحتاج الهى ان تكلم الأثياء.
 بعض الأحيان انتحياز باطل، وشـريعة كفر بالألسن. اليـس الرمباذ دعان

 صورأ بين مشاهدلا، لأنها لا تؤمن إلا بأدوات الكداءة كقيمة. والقرية
 قبل أن أجد حباهاً يضشع بأقمار رأجزانث، حدثي عه أخي يحمد


وكانث زانية.
- 

 برغم امتعاضي ذلك اليوم من تناعة مسـد هنـه إلا أن الأيام
 كدور البغاء مو در الرجال، نتّلب الحيا: في أجوانهم بعريها وسذاجتها وحيانها وكبريانها وحتى جيروتها، فالرجال يشبهون أكوانأ مختلنة تعيـن
 امس وصتتم


سلام:

- أكت تسال عني؟

بهت، كـا ثي عادة الالنسان في اجبواء المناجأة. قال:
 - إنـا نــلْم على أركث النـين لا تربطنا بـم علاقة حميعة، الــلام عند المتعارفين مسبقاً ابقلال رسمي.
 نأني טانهأ بأدب. - تأدب الحياة يصا يعطيها دوهأ صورة الأب واليُصلع، والمهيا: لا تصلع أحدأ.
 اغرتني كللة 'يا مـيقي" فأجبت بفلسنة كـا بدأني بفلـسفة، نالانسان حين يستر بالثـتت يسارل تهنيب عبارانه ليتجنع. تلت:
join

- أن تنغر كل ما حرلك دعر: مينك للإصلاع، لان التعرين دائمأ
 لا بكون لها الونع نفس للاوجه المنكرة على ذاكرة الصـلاح فينا.
 ظهور الرؤى والأنكار، نكم مكثـا نغني على يتم الروح في القرى، وكم
 سنائر سبالرنا، وني أزة الأفكار الموحنة.



 الوقت طالبأ في إحدى الكحليات المريبة م: تريتنا ، يـرس علم الرياخيات، وتد تخرج بعد ذلك كـعلم، لا يعسن إلا التدريس ومل.
 نصلع للسلاج، ولا للوصغات المجانية، التي يلتها علينا أطباء وجدنامم صدقة في جلسة تصيرة.



 اعرف إلا أن الكتابة في الرياضة ڤي كتابة نتط، وازنراد للقوت، لم

 بعرجغ ونلم غير ثبري.

سمألني حماد:

- قرات لك العلين من المقالات الرياضية، نعجبني طريتكت في الكتابة، لكن كين استطعت أن تدخل منا الصبال وانت معاق؟
 بركل لي كرة كنت أحبها وهي الأسثلة، لان هنالل بعض الانجوبة من




نحن العرب نحب بسيريالية، لاننا لا نعيش الحب، إنما نمارسـ وهماً.
 'م تأت إلا متأخرة، على بعد أميال من المبرح، وسنوات فوئية من



 بطريتتها تستطيع إيصالها إلى حمدة. یع مرور الزمن، المبهت حلـة

 بهذا الثكل، كتت أكب الرسالة، فأسلبها لرئود، وينطلق بها ليـلـبا



 مبارسة لعبه، وانتيات رزته، وأكثر ها كنت أخانه صـلمة تريني عيزيك
 نليس ظرفأ أن تفسك، إنـا لانك لم تستند إلى جدار متهدم سألت حمادأ:
join

$$
\begin{aligned}
& \text { - سهل لكه يعتاج إلى نبم. }
\end{aligned}
$$

- وهل يمكن إدخال العب في دنيا الرياضبات. بدهأ استغرب سـوالي الدخيل هذا، واخذ يتدهرج بعيدأ عن عبئ كي يستعيد منطقه وتالل:
Y -
اللامنطق.
تبست حينشا سیعت رده، اتْكر أنها كانت بسـة رضى، لالا
المرء لا يرضى إلا عندا يجد ضالته. تلت لا:
- وأنا أرى عكسر ذلك، إن الذي أبدع نواميس الرياضيات من


لالنمه، كـا مي الرياضبات امتصصصت من ميجارني نتسأ ,أكلت:

- حينما يمبع منطق الالنياء معقدأ نحتاج إلى عقولنا، وهنا ها بغرضه علينا الحبب، فالعب يأتي شن حيث لا نلدري ويتشابك، لنا نمير مساطين برقائق تحتاج إلى نفت كـا هي بكارة اللياخيات. - لكنك لا تتوحد مع الرياخيات كـا تتوحد مع المبـ.
 الإروأ إلى أن تسير جنبأ إلى جنب كـا هـا كان ثمة توحد لـا رأينا بعض العشاق، يفترتون في ارج با مب يعيشون من تحاربه
 نجوب أزة ميعاه، وددت يومبا تقيله، لم أكز أعرف المانع وراء هنا الثبعو الذي وخزني بشدة، سألته:

 ليست بالقصيرة وهو صامت، نم قال:
- يبدر انني ترعرعت على ثئ لـم اكـن مصتاجأ إليه، القرية المستتي الى نفسي كيرأ، لذا غدوت أجيد المـتا - وهل القرية نعلمـا المــت
- هدر. القربة بلدبك على أن تهدا والهدو. مر الأب الروحي للمـتـ



 والعراة - ايأ كانوا - مدعاة للـفقة والانـبنراز. مذه القرية التي تعلمك الصـت، تعلىك إيضأ كين يكرن المبدا آيلاُ للستوط، وكين تبني حياتك على الحكابات والروايات الكاذبة،




 النبوعات والأقنار المسترة. قال 'أذكر أذ أبي ثال لنا يومأ، بأذ تريتنا
 عن العالم، وفي يوم دن الايام مـلت عائلة طريقها بين الجبال، ولم

 آلدام الوحشة والوحدة وحده، فالانسان يهذي لأنه لا يبجد كنواً يتذا مشاعر• إليه، وعندا رآه ذلك الغريب استعاذ بالله من الشيطاذ وتلا
jown






 المجهول، عندلا تتجرع خوف المستقبل دوماً، فأنت قروي ابتداء، كانت الانت
 بعترف بالaعجاب، ولم ثلد فكرة التحبجب بعد، والميون داثيرية النظرا





 إتاع ابت بالبقاء، لكنها أمرت على النماب مسهم، تاركة وراءها لذة،
 نتد وجده بعض المسافرين منتحرأ بجانب مسغر: عليها نتوش لا ثُثهـم،

وتد بذر في رحم تلك النثاة نسله من بعدث"
-



العبارة، بل قال وهو ينفر بعيداً :
بتينا ذلك اليوم إلى وقت متأخر من الحيرة، اللى وقت متأخر مـا



 تفكيري، مـس لي:
 الكتابة فوضس والرياضة فوضى، ولا يـكـن ترتبب الفوضى بنوضى مثلها، إضافة إلى أه من غير اللاتق أن يكتب معان عن الرياضئة في الواتع، مو الأرل في طرق خبايا القلب، مر مر من يأتي دوما


 ل ي -

$$
\begin{aligned}
& \text { واردفت بعد لـطظت من اختبار وتع كلـاتي علي: }
\end{aligned}
$$

عدنا بعد ذلل؛، كأن العمر يتقلّص، وبدأ أوتن أن الأروأ جنود مجيندة فعلا.
join

## الفصل الثاني

كانت الساعة الر تبين على تبلو. الـبار: تنير الثى الثامنئ وخعس



 تبث الملوه لها بروز ؤول موحد.
بذك جيدأ عندط ذهب اللى يروت بِل الهدوان الإمراليلي عليه







والكيار، والؤزّ، والكوت.

 عنسا رأى ذلك الجسس, الذي كان يربط بيروت بجنوب لجنان، وكف



和

棈
 تزابش



 ＂




 الفو ار من ملطة الهغو ند
－ كال صالح هذه الملاه：وشو يدلن مئ بوابة الدجامعة، ورن الن ينتب لو جود حارس الالمي الیتخـبـ عن بسارها فالتنكيو مسر حان بالدر با
䅦

 Y

jown
مld كلية الآدابا، وذرد تالمت للمواجهة، وبدا بسير باتجهاه المبنى. عاد الثى
ذهـ ثول طلال د فات يوم:
 تجامل مذه الـسـربة الثي تذكرها، وهو لا يلري لماذا تذا الذكرها فيا





وله بابه مفتو هأ.

- الذن الدكتو, موعيد الآن.




 :
- 

 وهو ما يزال معسكان يمد:
-

 دعاه الدكتور للجلوس، وكام وحضر ده كربأ من اللثاي من مسخاد




رتال $\$$ -
 -

آرمل انثها متخدم دمالتي.
1fない -
.




مذكات لانسان مرهنّ، وليست عـلُّ روانيأ.
 وعد الملها رلا تأتني إلا بعد قراهة المرواية كاملة، لان الأهكام عندما

 في تمليمنا إبامر: اللحكم، الحكامهم كانتو اله الشلو ,لا بعكن الن تكورن عر فة للمناتثة.



 مكانية لإمطال نكر: العمل، و كن المتطاعت نلـينـا ئب البلاد الغرية
jown
شi


 ناكاء الدكتر, المسa.
:
و وخرج من البابـ.


## الحذاء

## الهعود هو اذ تتغابى امام امعاكك كيرأ.

هكيم مينى


## السعة الحادية والعشرون بعد حمة

منالل زرجات يـهـن الأعنة، ثابتات لكنهن يحملن نمف اعباء
الحيا:.
اذكر اعترافاتك لي، أذكرها جيداً، وكين كنتُ تأتي بأسرارك
 وحيز كنت تدخل الهعبر: للككابة أر القراءة كانت زوجتكَ لا تهرؤ على



 ما نسيت ان تستل معك منففتك التي جلبتها لك كات الت يوم كهلية معي

 لا لا ندخن إلا فيها، وكانها طتس مساني في حياتك. أثذك جيلا أنتي عندا تدمتها لك كهية تلكُ لك ضا لكاحكاً : - أعرف بأن يستهويك أن تنظر إلى خعابالك من سبجانرك في في المينفضة، للن جلبت لك هذه المعفة لتكون للك منفضة وتطول طقوس ;ويتك لضسمايال.
كانت زرجتك تدخل، وتخرج برنقة كوب مليء أر كوب آخر فارغ،
 تفيتطا كليلة صغراء نوجهتّ إلى الكتابة كنرض دبني ينغي تأديه، وتركها
 عليك، وعندما وجدثل نكتب، جلست ببجانبك بحب المتزوجين الجلدد، لالذ موسسة الزواج في حياثتا تفرض على ثبتلي الزواج أن يكونوا أكثر


- كبّل كـابتل.

1 أ

- لئ
- لاني ما تعودت اكتب وفي نشفص بينيه.

ححرجت بن الهعبرi وقد بُجح كبرياوها كيرأ....
كتت تعرف بأنك نسوت عليها بعرفنة، لكثل لم تستطع المغروج
 ونيف من الزمني. منذ ذلل النهار المعتم، وحتى حنه اللقطةة وبمد كلز هذه السنين الغريبة من زواجكها لم تهر! على نطل حلواتك مع كتاباتك او قراهاتك، فأنت ملين لها بقبلة كبيرة جدأ من جراء شـن الصجانية

 كانت لا تأبه لـلوانك الكتابية أبدأ، لأذ خلوثك أحياناً لا تطول أكر
 الحعبرة، وترتّم معالتك بشـان ماثة كلـة مو الـد الاعلى للدساحي المتاحة لك في ععودك الالمبوعي في اللبريدة، وتعود أماجك. أها بعع


 إنا كان ذلك الوتت من أعمار أزراجهن. "نالإتسان منا يحتاج أحياناً





 الى من يدللها ويتغزد



 فنعن في دواخلنا الناس يتصارعون لكسـب آكبر وتت من حيا: الالنسان، الاني،




 العادية، فبتـلط ذلك الكائن الخففي في داخل الفرد التظا وتسطر على تصرفات الفرد منا. وحين تنلب على المرء تصرفات الخرى الـي



 كانت نجبلك مختلياً بنغسـك تترك لك كل الوتـت اللازم للترمبن فيا خلوتك تلك، فثعة نساء يلركي الاثنياء الحبية فـ شـخصية أزواجهن او
 نلرك ما يعبب تريب منك ونسامـم في توفير، لل فهو انتصار لذاتك باللبرجة الثانية.
كانت تدخل عليك وتجدك دايثهاً المام ذلك الدنتر الأهـر، وأنت ممــك بقلـك الرصاص ذالك، وني كل يوم تلاحظ تزايد عدد الصفـها
 الشاي المامك:

- وش سالفة هالدنثر الااحمر من مدة طويلة وانت تكتب فيه ولا انت ناوي تركي.
نظرگُ إليها وهي Y تعلم بأنك تنبز روايثك الأولى، رأنك كيرأ
 في طيات مذا اللنتر. تلكُ لها رانت تد الثد يدلك لكوب الشاي: - أنا الآل أكتب رواية.
,لان النساء في الثرى - كـا تتول - هن أوات الوات العبودية للازواج







 عندا فلت لها بأنك تكتب رواية، لككث الوبيثت حينـا قالت:
 لك كل مالصنهعات. كنت بينر وبين نغسه أتساءل كيرأ: اللكتابة ضرورة حتمية دائهأ أ.
 نافاة؟ ام أن الككابة مي الهروب وعدم المواجه؟؟

 بديك، فأنت موفن بأن من يكتب تهـه أحرنه وأفكاره كيرأ، لكثك لم الم
 من مم حولى إذا ما أركوا بأن الكتابة مثل الصلاة. ساكْك :
- رش تيكلم عنه هالرواية. - عن القرية.


$$
\begin{aligned}
& \text { - لئ يعني كل من بكتب عن ني. لازم بعبه. } \\
& \text { - ما أدري عنكا }
\end{aligned}
$$

الخذت الكوب الفارغ من أمامك وهـت بالغروج، وينها يـ تسير
متجهي إلى الباب سالتها

- كيف حال الأرلاد؟
- بغير بس ترى 'عمار" يقول إن ملير ملرسع يغغاك فروري. - خير إن ثـاء الله.
 بصنعون في ناخلل الارتبال، فأنا أعرف جيلاً انك عندطا ترامب تشعر
 بكون أبناول أنابيب لتـرير تأنيب الفـيمير إلى نفــك كل يوم لكتك

 النار في بيت مترن لتخرج میترقة، فشعورك بأنمـ محترقون في فؤادلك الساساً بعلك تهـلهم كبرأ.

الالـسوة الوجدانية على إبناث، لكن الأبوء فعلاً: ليست الانتجاب ابباً،

 يا مـيقي، إنك حينها طلبت مني أن أكتب عن حياتك رياتك رسالة

 على نفسي الا أرسل رمالة أخرى مهـا كاذ، لأنني لا أريد أن أحترف





 عملك القادم اببأ.
- $1423 / 7 / 19$


## السنة الاولى بعد حمدة

اللياة كالثعالب تملك من الـرعة والدكر فبـأ كيرأ... عندا رايت القرية لأول مر: وعثت تفاميلها الصغير: بيطه، رايت كين تتم الانثياء فيها بكل بساطة، كنا تد وصلنا إلى الترية تبل ولو ولو











 وصلت إلي وجلت مسـن" بحمل تجاعيد الارض كلها في تقاسيم وجه. فال لي "لقد أقفل هذا المكتب فبل يومين"، ، وعدت امراجي بير بعدطا

 والبيوت تنبه الإسـان ني تحسل الحياة، كان جليدأ لنرط ما زخرن ععي مصلع، ولم تمسـ روح آدمية، فنحز حينما نسكن البيوت
 نشرف على منزل عمي مدلع، وهو عبارة عن حوش كبير كها هي بيوت الترى، وسطه سیجرتان متجاورتان أعدتا للفيوف، وعن يساره مطبخ
 عبارة عن أربع تمايد، نحاكي كل تعادة منبا أحد جلران تلك الـعيعرi المعتة.
 بكون ثنة مكان لطرفي المناعي وعكازي، واكون بعيدأ عن الباب،
 كرتوناً المام باب حبرتا

- فـعوا أحنيتك, في منا الككوتون، لا أريد ان أرى احنيتكم مشتأرة في الحوش.
ولانتي لم أنتعل الحذاء في حياتي أخرجتني أمي من راو الجماءة



 انفسنا إذا استطعنا القيام بها حين نكون معروميز منها مسبقأ.




 حتى انه مألني يحي مر: ومو يقود حرات أيه في حقل لهم: - ليّن ما تلبس حـّيان يا تصاص؟ - وش, رايك؟!
- حتى أنا.

دار العوار بيننا بشكم وسغرية وسكتنا.
 العـراء كالـوت، ذات الإطارات العمـلاتة، نلك الـعراثة التي تـبـ

 الالات موسمية الاناء، نهي اددوات تشبه المرأا العاقر حضورها موجل. اندأ.

 احداً أيضأ، فكان حين يأتي الشتاء واليطر كـا
 ابجبديات الحرث والتيادة، فالزرع في اللرى أولوية حياة دومأ، إذ كاذ

 صـداً كنت أسعد كثيرأ حين أركب مع احد أبناء عـي في في نلك




 ميَّان آلِم عز من نارق ديار امهبايب... وكيف يهناء زاده ' مع موت تلك الدرات المزعج والصخيف: كنا مادرين في فرحتـا وندخيننا. فالقرى تربي فنا البــاطة بنن. ذات يوم وبعد مضي انمهر ثلبلة في اللفرية كنت برنتة غرم الله علم ظهر تلك الحمراء، وكان الحطر تد








 الــاعة ونعض الـساعة وعد ان انتهينا من الـرث ثالل غرم الله:
 أ

- في "العين"
- أين مو منا "الععين'
- 



 في رأي مطلقأ. نمبنا والفضول يبزق رأسي، نهل الجبال الجال تستطيع الن



 المكان أثبب ببركة، معنسا رملنا إلي كان الطفـ منعــأ، وبدت من بعيد رؤ عدة تـخرج وتنطس ني وسط البركة، أموات تتعالى وصرخات ونتانم تنرة، ونكت بليثة، تننلق من الـسز الشباب مبنالـ.

 بنطس فيه آحد هولاء الثباب عحى يبدا في التبنّل، لكن بساطة الأنباء في القرية توجل الـفشية مها مو قنر دانهأ. عنـا ونا وففنا على رؤوس وسعادة أولث الشباب انزويت أخخن بعيداً عثهم، وأخذ غرم الله فير





اللى الثطس، والمجال تعلر التصلب كثقانة ينها الماء تماه دائهاً.


 نهل أستحق فسلا الا أمبح في حياتي ولو لـور: واحدذ؟




 الجرائيم المتكسة بين أعطانها'، ، فتلت له:
-

- إن كان في استطاعتا طرد مذه الأغنام طردناها وسبعنا وان لم
نستطع نعد اددراجنا ولا نـعـع.


،
 نتير الحياة أحيانأ، ثلل اللساتير والثظم التي لا تصلع إلا للدندن فتط،







 المدينة لمبين لهم حرمة مذا الاهمر، نفي يوم من الأيام، وأثناء نصلر. المبن جاءت مجموعة من بـيوخ الدين برنتة :لك المدني إلى الثرية،



 مذا الأمر، ومددومن بجهنم وبنس المصير، حتى أن عيـي "المتاري"
 - حتى راذ كنا نبلس معأ، ونرى وجوه النساء منا، نهنا لا يعني ان ثمة ثيباً خسيـيأ يبتا. - يا عم الين يتون هكذا.


الظنون السينة في الناس.

- اتق الله يا عمب - أنا متق لله تبل, 'ن ارالـ.
- أموذ باللد من الـيطان الرجيم. - أعوذ بالله ميك رمن كلامك.


 اتتثى عنه ابن الجان الني بحثت عنه نساء اللرين كيرأ، وأردن أن يكون




 هصجبات، وبها بدأ تُرسخ تناعأ الحعاب في القرية، راخذ الانتسام بزداد يومأ بعد يوم.
لم اخرج من مغبة منا الحدث التاريخي نط، ولم أكن بعيلاً عن القرية حتى لا تطالني تبطات هنا الحدث، فب فندت رئية حعدة، فبنطاء الوجه أمبهت حمدة بالنـبـة إلي حلــأ، وغثت لقياهـا سرفة موارية اللمادات والمين والمرف، فنعن لا نستطيع التحكم بتقاليـنا، لكنـا
 إنسانيتنا، بعد هذا الحدث الموسف، أرسلت إلى حمدة رسالة طويلة اخبرها بعا حدث، وأمتثف رأيها فيها حصلر الختصر منها لا يلي:
"هيبيتي حمدة..

 بنول أحد العلما أن بو حرام إن البنت نكنـ وجهبا، ولكن ملري




تحياتّب
تصام"

ردت علي بعد يوميخ برمالة طريلة جاء من مجملها... ": تيبي تصمامي...



 شذیی...

تهياتي
حیدة'

## ستة حمدة

كان عـري ثلاثة عثر عامأ حينـا عرنت القرية، كان يفملني عن
 بنا، في ان نعيش كأي مني أراد أن يتضي بنين عمره في الترى. كانت





إطار الحلةة التي تدور نبا.
نمة أسلة تكون ذنباً حين نطرحها، لكنز لهاذا رحلنا إلى الثريت؟!




 بداية اكتشافي لهم الترى
 خلدمم، فتط لأنمّ بيتاجون إلى مقدار ضثيل من هرطقَ بدائة البية.

## 费轉

كان الحضور يومناك كيرأ، لاذ أبي مو الثادم، مو الالنسان الذي:
 خيثهم يدنهم أمام حيانتم لتمتلن عقولمب بتآريل وحكايات. إن الترويسن المياد التآبل والغرانة نم أعرف ذلك إلا حين ناداني الحلمم ذلك اليوم

عرفت فيعا بعد بأنه يدعى "أحهد البقرة' وتال لي:

- تصـاص ليش تططوا رجلك وانتشر فيها مرض وتصوها. سكت، وكان سكوته يوحي لي بأذ عيين التاويل لا تأتي سريعأ لاذ التآريل الصعب مسارمة عقلية في حياة الفرد منا. قال بعد هنا السكوت المطوزل:
 سرتا بدهأ استغربت مذا الثأريل، لكن مع الأيام أيفنت بأن القرى تبنر

في داخخلك الخبث والخذلاذ. ملت لـ بسذاجي صبي: - يا عم اللي يسرن يقطعون يده مو رجل. وعندا لم أجد مت جوواباً أكلت: - حتى إنا تبي ثتأكد ابال أبوي. حين آتى العشاء، دفعوني لـ كي آكل، ، بثيت بيجانب عـي المي التاري انكى على رجل واحدة وخيبات عدة. فكم مو ظالم مشعورك وأنت ترى الما النظرات تخترف جسدل , لا تلوي على ني؛ سوى الضعنـ ععي الثتاري


 العـــاء 'أتـرون يا جــاعت، بـان جــود الأتوالك قـيـــأ كـانوا مـرل
 بنمب إلمى أقرب بيت فر، الثرية، ويدخل لينتلي باحدى بناته، لكع تبل

2inl
 الهل اللار حينیا يعودود من الحقول أنه موجود في الداخل يفزغ بنابا


 - مألت مذا الـسزال، لزابهد نقال لي اللاي لا يرد، نـحاول أذ تستمتع بعذاباتك' ا كنت حينـا أسیع حكاية من حكايات الأتراك التي عبّات محيلتي، بدوّي في داخلي مروال فسفم: يا ترى هل مذه الهكايات حقيقية أم ڤي


 بعد تلك الليلة بدأث تُواند أسعاء الأنارب مسن سعت بـ بـ ومسن 'لـم أسع بـ تط، لاننا ونعن وجوه جليدة للحضور تحضر معنا كلر.








 - إن العربيد الذي لا يعامل العياة بسادية، نهو في الحقيةة عار

على العربدة|
مرت أربعة أنهر, وانا احارل أن أتصالح مع حياتي الجليدة، فليه.
 تياس العبود الفنري في حكايتي مسانة ذاكرة تتعل الجفاف．بعد أسبوع كامل تبادلنا فيه الصكابات، والتراحيب، بدات أعي منظر الحبجارi المتكدسة أمام منزل عبي مصلع، كانت من كرينها تشب الاهمرام، هيتها

 －هذه الحجار：مي أثم بعد قرذ من الزماني سالثت أبي فيعا بعد عنها نقالل لي：
 هي مم ونعن وأنتم وكل من يأتي من ظهورنا وظها

 المننصلة باختلان تمانينها، رلم أكن أعي بوذية الهلي، وطتوس مونامـ، وكأنني أترا كناباً عن طثوس لدين ينبع مـرف الأرض، كانوا




 على التعايش في الحياة إذا إيثن بوارب؟！

## 聿車事

## كتت متلاثياً بقوة، ويدات دراستي نسلا．

في أرل يوم دراسي، مكت أقلب منحتة وجه الطارلة، أبحث فيها عن مخرج لجريسني، مذه الجرية التي تادني إلها الثلر رغباً عني، لم

和

 مستاء وقلت له
--
صصيع أنني خرجت بصساقات عدة من نلك الــلرسة، إلا أنني الفعر بأنتي غريب نعلأ، ويلسعني السوال دومأ، هل الغربة یي غربة
 عدت إلى الفـمل بعد تلك الفسـعة غير المباركت، بتُّراً حيائي

 ارى في مييعاء ثيبنأ يختلف عن أبناء تريتي، لالن بشرته كانت أكثر
 -
-
fil -

- تصاصر.

وبادرته:
-
-
-
-
انتظرت أن يهدا هـير أمثلته، عرف بأنمب قلـت من المـطقة


 سريعاً، عندما آتذكر ذلك اليوم تتودني ذاكرتي الـى سـوال وجودي: عصلاق، لـاذا نعن في حضرة السعادة نشعر بالذ الوقت يمر" أسرع مسا
 اخرى أدلقها على مسامِ سعيد كي لا توسم صدانتـا بالرتابة|






 حينطا ترات عن الثبعة، وتارنت بين تمرفات 'ثناء الصـلاة مع ما كا كنت





 بدكن ان يحب عطلقاً. وبسهولة أستطع الثول: رحل سعيد في متصفن العام الدراسي، في منتصف علاقتنا.. بداية الفصل المراسي الثاني املمى المي مـدية جليدن
 انتجبر في كتابتها، أحاول الآن أن أُمتجد سعبلأ بكتابتي مذه، لولا ظروف الزهن الذي عثت وظروف التجربة.


 نصرفاتي مع مشاعري لكن أكثر ما كنت أخشاه أن تتوحد عامتي مع


## السنة الاولى بعد حمدة

عاد سعيد إلى حياني بعد سنة في غفلة مني. لم يعد جسدأ، لـم يعد قيبة مادية، بل عاد ذكرى منرحة/ مبكبة، حصل ذلك حينما أحيت حمدة، تذكرته وكأني ثلميذ نجيب يعيد ترتبب أفكار دعلم. فالجياة كالزوايا، والأبواب الموصدة، متشابهة كثيراً في تفاصيلها. عندا ثـاهلت نظرات الاستراق من أبناء عـومتي، صارهت
 بسكن في نؤادها، كـت أرى اللهفة والغبث متـتْرين في عيون أبناء عـومتي، وخون أن يسرتها آحلمـم تجرات على كرامتي وخوني
 بلوغي توأ، وتسامقت الام عـري ومددت الحب. فـا ولا الذي تنتظر، فتا:


 لي، وانا لا أدري للاذا أسررت لل مذا الخبر؟' نهل كنت أتشنّى منـم

 في انتـامها؟!
مسبع من يده، وانجهت به موب الوحدة وڤلت له دون مقدمات:
 نحبني وانا أحبا، وعندا أكبر سأتزوجها. نظر اليّ نضال بخبث المدن رقال:
 سافر نضال، واخذ سري وحزني مع. فلم احترم أسراري منذ ولادتها، فقد أفثيتها غاء، جهلاً، خبثاً، تشفباً ومواربة. كنت أمتمتع
 قتد فال لي سعيد يومأ بن الحب:

- اللي يحب لازم يطلع كل يوم بشكل جـيد في حب، علنـان

الحب با يمصنا

## بـنطق الصبية ثال هذه الفلسنة.


بهوت فتورأ فعلذُ إ بعد فرابة الشهوين من لقابينا الأولين، دعرتها إلى الى 'لقاء ثالث، كاذ الظرف الاجتباعي الذي حرّم علينا اللقيا، يرنض الذ الذ

 العادات، على التقاليد، اتترحت أن نلتقي في بيتنا حين تقوم بئيارثنا
 عن منقذ:

- أمل عدك سيزوروننا الليلة، تعرف أنمب عالة كثيرة الفتيات فلا اريد أن أرال منا.
 بعركات مييانية، انتظرت إلى أن تواريت عن امي، رانيار المنت أثنز على
 حركتي الیْهور: تلك، فأخذلت أطبقها بـرور بالغ، فمندا نفيع في
 واخخذ اتاتكل من الداخل مثل النار، لتتـثل حياتي آنذال "جاملية تريث

الة:جدأ، غربلتها بجلية عاثت لاصل المى لب الموضوع، كتبت لها: "




تهساص"

أعميت رئود هذه الرمـالة، فانمللق بشا، ونهبت أدخيز تحت جيلار
 ستأتي، لكن كنت أركل مذه الفكر: خشبة أذ تترمس في عقلي، ولا أحرج منها مطلثأ. وحئ جاء المساء، رأيتها ع أمها تأتي من بعيد، فدخلت بيتنا ولبست أجمل ثيابي، وعندا سصعت موت أمها داخحل حوش بيتنا، خحرجت من الصقبرة واتجهت اللى الباب، وفي طريةي


- كيفك يا تصـاص؟
- بهير يا عمة، كفكم اثنمج.
- نحعد الله بألف خحير. --- الله يوغةك ويس, أمورك.
 وهي لابسة حعابها، لاتني لم اعتد أن أراها بعياءتها وغطاء وجهبا إلا



$$
\begin{aligned}
& \text { ، أرار } \\
& \text { متتظرأ، وأنا لا أعلم دل مسأثي حعلة أم لا... }
\end{aligned}
$$

## 弗弗

بعد نثر: وجيز: وحلت قـري مشتة.

انزلوت كـا ينعل العنات ورهبة في دأخلي تـسامق أن تراني أمي،







 عليهم بالاعدام1

وركفـت في الهال أرتم شـعور الثقص في داخلي.

أقبلت كـا يقبل الثيامرة، ومي تشنضض راماً رتشهر بسـة من
خلت خجل الجمال الميياني اللٔي ينبثق منها.

## *

من أحاديـ عـي الـتاري عن الـنجل أثناء حضور الـرأ كاذ بثول:
لا لا يليق بالرجل الخجول في حفر: امرأة إلا ثيينان إما أ

有 هـم الصلابة التي لابد الن تهثك حعجل الموأث．

## 弗車事

مدت يدما، تريد مصـانعتي، ولم أكن أعرن بأنها كانت تختبر فيّ

 نراءت لي اللنيا مغغيرة حد الثلعثم، ولم أستطع إلا ان أنظر إلى وجهبا

 في الحياة．ولبرهة ميتدة ألــكت يلما طويلاً، أمسكتها والدنيا تدور بي، في الحلم أرغلت، تناتصت الحقيقة في عالمي لحظالـذالك، لم تمب مني إلا نزعة ملـس، بتيت مسسكاً بها، ومسدأ في وجها فيها نتط．أكنت حينبا أنتظر أن تعتقني من غرايبية تمرفاتي؟！أم انني كنت مستلنأ ملمسـا الناعم؟ الصنغير：التي لا تأخذ من حيز حياتنا إلا أونات صغيرة．فملأ．．إن الحياء عثل خفي، عثل ليس كها لنا نـحن من العقول، إنه اللعبة التي تجعلنا




 أفدتنا ومشاعرنا．إن المـعبين مواطـون من الدرجة الثانية．لأنـم لا لا
 ويسقرون ألمه، نمقاهمم، متعة عنابهم وغباثهم احياناً باحتراف．


 نأريل التصرفات بشرّ، لكزَ العشات لا يثظرون إلى المرآة أباً.

انتزلت كل عذاباتي، وساعات ولهي، واليام انتظاري في سوال لم
 نوهم دواخلنا بأذ ما نتوم به حالذ انمسهار حبئ منيق، وهو عكس ما نتصور. إن الحب الذي بكـي كلمات فتط، هو غلاف آخر للــناجة.
اجيت عن سوألها يرود:

- بخير.

وبعد برهن أضفت:

- روشتيني.

كم تزد على أن فالت:

- با يوحشت غالي

مضى الزُمن سريمأ، وانا أتأل تلك القار: من الملامة التي ترتسم على مذا الكركب المتلنق أمامي. كاذ سكوتنا أكثر من حـين اليثنا، وكنت الوك الصـت في حضرتها بغية أن أتشتع من ملامحها. كالرسام مو العبب. يرسم لنا ملامع الأثياء بـا تمليه علي ذائثة طباعنا. رككلر.


 كالآحجار التي تكون أركاناً لمنزل نيشن فيه وحين تـهالك تستط نوتنا ليموت. قالت بعد أذ غار الصـت فينا كيبرأ.
-
انم نسـع火 في الـسلـسلات.

- رش تين طيب؟
 لم بكن منطق طفلة ذاك. فعلاُ لقد أمبهت المام ثميء لـ علاتٍ

 ورواي امامي، وستطيُ في وحل من عدم التصليق، وانا في كل ما ما

 جانباً.
- أحبك يا حمدة، واللد احبك موت.

لم تكن تجاري خجلي هنا، بل كانت تصـت دائهاً، لم أتعوّد منها







 اعرف جيدأ أنا تريد الزواج بأي طريقة كانت، وفي الالخير تيقتت بانه
 سكت أنتظر ردما، وينيت صامتت تنتظر مني جملة تبدد ذلك العشتو المتلفق أمامها، خاصة أه عشق يأتر خلت الحنل والتسم، نتلت لها:
-

- تصدقين، كاذ بتول لي واحد من أصسابي في المدرسة السـة
 كتت امحت.
- ايوه.
- وبعد ما حييك عرفت أن كلاش كله صنق.

 اخرى بغية أن يطرهسا من عقله، ولكن حين يبد أن كل الظروف تقف

 بي تخنلني، يتآمر ناخلي إزاء تلك الاععاتة، لانها السبب الوحيد في خخلاني ذالك.
- الظاهر إذ ما لك نفى تبلسين.

ע - الله بس ما عندي ثي؛ أثوله. - تولي أي نمي. - وش تيبي أتول. - أي نيث - الما

عندا حلفت بدأت أنصالح بح با في دانحلي من أفكار، لكنتي
 منا ماء بارداً بعد أن يعود من الملرسة مثبأ في ظهير: يوم حار جلاً،


 لغراغه، قلت لها خاهكأ - تنيلي لو أنك أيرة.

- أثيرة مرة وسدة.

- 
- أنا لو إني أمير، أول ني، أسويه إني أرقبك طيارة. اضضحك الآل كثيرأ على ذاك الحلم الأكفل، وبعدها ركبت حعدا
الطائرة: هل هي تتذكر حلمي الطلفولي والأخرق ذالك؟ا وهل أمبهت

 بأن الطائر: حتى لو حاولت تناسيها تبقى ذاكر: مسلقة في داخلها
 ضسكت يومنال، ركان الئس في العالم رحل لحفاتئ.
- أخاف نصمم.
- وين نمدم وحنا في السـاث
- 
- 
- ليث الطبارة لها سوافين.
 - من جد والله؟ - الي اليـ

كنت احاول أذ أفرد أمامبا جهروت معارني البسيطة تلك، كنت الوكد لها بأنا لا أعرف مل نعلاً ما تلته صسيع أم لا، لكن فيها بعد،

وبـا عن الطانرات المدنية عرفت ان ان ما قرأث في مبلة ماجد كان صسيهاً، كنت أتشن في حشوها برلغرائية لكي لا تخرج مني مطلقأأ، فأنت تستطمع
 جروت النسان ان برع في تعبتك بالغرائية. --

- علشان اركب معك في الطيارة، لانكت ما راح تصير أمير لو

نـوت.

- إن ثـاء الله.
 بالتعاتين: تلتها وأنا منأكد بأنها لم تكن تمتشن في لعنتي، إنعا كانت نريد الوصول إلى حلبها بطريةز منطثية جدأ.
-     - 
- طيب قولي، لي أهبك.
... -
- توليها وروحي.
- تكنين توليها يا حمدة. - راع أكبها لك زي رسالة، يلا مع السلاة.

واحدة صوتأ، نهبت وانا الذكر تلك القصة التي كالها لنا عدي التناري.

 'صالهة'، ركض الجهال على معياها كثيرأ، لم يستوعب رجانلات





 منها، وداعب كبرياهما بكلـات لا يهـسنها إلا الترك، وبدأت الفتا




 ;حم مالهة تتظر أن تمنتر '
 وحين يأي ويندثر بكل سهولة موت آخر، ، نكم نحتاج من الميتات لنبلغ نروة الانتشاء بالحب؟! الحا بالحب: وسادة اليانـسين. عدت أستمر الـوونف من حياتي بظرافة، أريد أن أنشت رانحئ العياة الجميلة مترويأ في الانتظار، لأن الانتظار ميد مرهق يبعث فينا

 اللتراءة في، حياته ناتجأ حتميأ لكلر ما كنت انتعرض لل فيّ حياتو،

اتت أمام مذه الزوايا اللات أتات كتابأ.
كبت لها برة، رسالة قصيرة جداً:


تصـاص'

بعد أيام من الارتبلك في انتظار إجابة، ججثتني رسالة منها محملة عطرأ، دعحلة ريحانأ، مسملة خيبة.

قالت :

حـدة'

ألقت فيَ حمدة مسفرية هرّة تمجاه الإجابات، ولم أعد أبروز على الأكـلة الثي تأتيني إجابابها معلّة وnختومن.
** *

في الواتع، كنت أخاتل حياتي بقلمي، لانتي عاجز عن مجاراتها
 لا يعمللك وزر الإجابة عc مـوال حي، كنت أكتب على أقصوعمات من الورق، رأقوم بهرتها كي لا بـتوت الــوال حين بيجابه الإجابة عنه.




保 - إن كنت لا تستطبع إكـالها، فأعطنيها وسأقوم بنشرما ناتصة، يدو أن وزر الهاضي يبعلك تقدم على انياء سبغ. - لكني في بعض الأاحيان أفسو على تفسي.


 العيّ ولو دقية واحدة.

- لكني أنهر بأذ هذه الرواية لو نشرت مااحترق. - مـدقني با نصاص، بأن الأثبياء التي تُكتُب تفقد تيعتها في
 بأنك تكتب يُيناً سيكوذ ناريهاً ني يوم ما، ومذا ما يجعلني مُمرز على ان تمضي فه ولا تُوتف. تركتها مع، ومعها ثلاث أقصوصات، لم أستطع حرتها، أو ربـا عرف حعاد بمقدار ما تحعله في جونها فأخنسا مني، لأنه عنديا كاذ

 اسـلة فتط.
الأتمرحمة الاولى: لــانا لا يسكن العب إلا الــنبـونين في


الاأنصوحة الثالث: لــاذا تعجبر الأترالك في القرى حتى غدت بهورس بـبم


## السنة الخانية بعد حمدة

ذات مساء، وبعد سـة اندحرت من لقائى مع حـدة روتفت أمام

 المامي في روى، كانوا يتولون في حرية مطلنة وكأن الأهوات أناس
 حيث نهرب نعن من سر الموت القادم.
 الرجال، كانت لا تتورع عن مشـاكسة الرجال رمثارعتهم في الطرنا والحنول، كالضو. كانت تنسل الى مشادعهم دون دراية منــمب، أوغلت


 ازداد وزنها حتى غدت كالمصغر: بعلها، لم يتوانَّ بعفـبم بأل قالوا إنها
 احد على حیلها، وبعن فترة مروا بالدكان الذي كانت ترقد فيه فلم
 فتر: فصيرة في القرية ومو يوكد ويقـم على كلك "إن الأترالا هم من من

 ندارس امل القرية منا اللخبر، وايقنوا بأنمـ مالكون، لأن من لا يالا يحنظ نمرف نساثه بين اللقرى بموت مدفوناً في الملات، ولكن بعد أيام حصل

ها الم الرادوا ففنها في كنامهم تويخهم على التفريط فيها، وتركض طورلاً في



 ما أملل أن ينترض المرء عنرية الموت بالصكايات. كانوا يحكون هذه الحادثة، وتسري التشعريرة في جسدي كالكهرباء، فأنتفض خحوفأ
 اللفوضى. لم أكز أعرف حصغرة "عنبر * التي وحفها لي اهـل القرية منارأ
 احبيحت معلهأ بارزأ، اللى أل جاء ذلك اللوم الثريب في بدايت، نالايام ظاكرة مورثنفة في فاححل كل مـنا ، يتدمها زمن لاستجهواب الـمواتف والصكايات، صعوت مبكرأ على غير المعتاد، المتيغظت التهن الغربة،


 والندول، نرحة أذ وجدني وحدي، والنـمول الذي لا يخرج إلا من
 عكازه، فلمبت إليه أتكي على طرفي المناعي، حينهـا وصلت اللبه

- لهاذا مسوت مبكرأه

X -

- غرائية أحدائنا زعة الكتـاف أحياناًأ.

لم أفهم ها تاله وتثها، ولم أتورع عن الولوغ في تداعي النهم، وصحت، قال ليَ بعد برهة: استغربت.. ومن فرط امتغرابي، انتدت إلي دون أن أري، وري، وسوال



 ندرك قية مواتن حياتن إلا في مرحلة متأخرة من التنكير. سرنا باتجاء
 نـعورنا، كاذ الوادي يُخرج الرعب ثـكلاً، وعمي النتاري يحنّن فيا مسغرة تمتلىي بكينة. تي الواقع، نـة ألماكن كالإنسان نورة، تهرياً، مصغياً، سكية. قال عمي دون مقدبات: - إن هذه المسخر: حكاية بحد ذاتها.

نظرت إليه، وأنا لم أمتوعب بعد أن تكون الصغور حكايات.

- الإسسان رديف للجمادات الحيانأ، حين بغلو مستضعفاً، حشرة،

 وأنار غبار التآريل، وكـا مي القـرية بؤرة الحكايات أخذل تركضر الثآريل في حكايع إلى أه اخغنى.
- وسل مات؟

 إحدى القباثل، المتأهلة في القرى التي تجاورنا، وكان ونيأ لـيده حد

 وبعضهم يقول ويوكد أن كان ميدأ فر تومـ لكن; أحلمـ اختطفه وباء
 اهل العراف، كان لسيده امراة لعوب دنعته إلى الـططينة رغهاً عنه،

 مكانه إلا أنا، كنت آتيه بالزاد وحين يراني يصرخ "أيها المعوز عد إلى الـي






 بنلسنته إزاء سقوطي، رعندما وحل إلى الثـجرة، رمى بعـامته واتكا عليها، واضان:
- بدا يتصالح معي مع مرور الأيام، وبعد مدة ليست بالقصير
 المتتع بالعقيت مسه، نال لي مر: "يا مبم، إن المرأ: في حياتنا ظاهر; خطا " ولهذا السبب اعشنقت مبداه ولم أتزوج فلم اكن كهلاً ني ذلك


 المصفات خلف عبيد يبرونه وهو مقيد وحينها مـالثا عنه فالوا إنه عبد هرب من سيله، لأنه سرت مال سيده أأمسكنا به لنو مله إلى ميـد ليقتل، وانا لا أدري أيز مو الآن، لكني آذذر مقولك لي مر: "من أمن
 اراه مجدداً، وعندطا يسالنز، الحد المى أين أنا ذامب أقول له إننر ذاهب

2inl
 .








 كانوا سلطويين تجاء الناس والمراعي والجبال وحتى الأنشجار؟19 عندما غاص عـبي في حكاياتهم ورواياتهم التي لا تنتهي سـالكت

> مرة:

- يا عم، لصاذا لا تمول إن الأترالك كانو' أنامأ حقيقيين عانموا بعدا اضضافوا ثيبئأ الـى القرى.

وكها يقول آخرون، كانوا ظالمين.

- أنا أنتل ما أسعس وليس بالفرورة أن نكون حفيفة، ار كنباً. - لكن الالنسان مرمون للسانه.
 - يعني هذا أنك تريد أن يكون الإنـــلن مـادقأ مر:، وكاذبأ 1





 في حبغ الحقيةة بلون لبس لها．والمكايات كالكـابة：تلوين للحقيةة．


## 事車事

ذات قهر، حين تكون لِلالي الشتاء في القرية مسطرة، خربت من المتزل لا وجهة لي، أنمعلت سيجارة، وحينها وجدت اليطر ثـديبأ اتمقيته بجدار بيتنا الطيمي، لم بكن في ذلك الوفت إلا أنا والدخاذ، وتفت أنظر إلى المطر بتأمل، فليـ أجمل من رؤية المطر إلا تأمله،





 الإنسان بالتسامق، إنه حالة شـك لا تنتطع．نعندما نتن أهام الكون



 من لعبة الـفكير عندج، ونمعرت بأنمي خلقت لأفكر، كانتت ظامر；
 نعم نحن البشر حالتا ولادة في كل تناصيل حياتنا، فكل ثي، فينا

رلt




 عنلي، وضنك تراءتي، واجتهاد من ناظري جميل الهي .. أن تساعد علي نهليب نفسك، لكن الثيبع دومأ الا تؤسن بأنك لا تعدر منديلاً في يد المستقبل يتشغط بك متى ثناه.
ومكنا بـأث أكب إلى ان غدا تكمي سكيناً ساتة

## السنة الخالغة بعد حمدة

بعد منت من تأمل المطر، عادت بی العياة وراًأ. لم يأت الوحى،
 الضعن، لا أنكر أنني بدات الكتابة من موتع الضعين لكني حار الـن


 المترفن، أولثك الذي نبعوا من تضم الحياة، رامتلات بطرنـبم أذى.
 الأصحاء، بعيداً عن المياة في تربة العاهة، كاد ئن مباراة بيز فريتين،
 في الرضية الـلعب يشاهنون المباراة
 بثظر ورجع العاهة يهزّت والله. إنه لـعور الـغـة الباءث على الانتعار.





 تهرمم ونورتهم في أنفسـم إلى أن يتكتّروا، راحت المبارا: وأنا الثلوّى، ولا أحد يتذكرني إلا كالمأ متلوبة رجزء إنسان جامدأ، والله فون مبع
 فأنا احب الله حبأ لا بماريه في قلبي ثيه، دموقن بأن ساتي زهيت

 بأتي بنتة، بوجه مرعب دومأ. عندما وعيت عند نباهة الهباداة، سعيت ثلمأ وكيت أول، مقالل لي، كان عنوانه 'عنسا يعرع الأصساء' ، نتدت فب فريفي على سوء لعبه،
 نكتب لا نظلم إلا أنفسنا. أرملت المقالة في الموم التالي عبر البريد إلى

 بتصدر المصنحن. إنه من المعزن جـدأ، أذ يتصـر المعات الألمسعاء فيا




 جلاً، كالأطنال مباح لعيد، والعرائس في لبال زفانهن، لأن الإنساذ





 السخف ان تتآمر على عثلك، وتحاول تثله باحرافا
بدات ألّم اظظار الثراهة بدقة متنامية، متناميأ دراستو، في، الوافی

ك. بالكتب الملرسية، نعم نحن مدفوعون في دراستا اللى اللقراءة غصباً، لنا

 نفــها، وتركتها تمعن بعناية حتى مباح التشر، لـت فيها كل بن يلمب مت أحل لیضاء الآخرين فثشة بعض اللاعيهن بوغلوذ في اللعب بغية نحبير رأي لاحدیم، فليس أقبع من أن تعارس شّينأ لا تقبل به، إلا مصارسته تحت ضنمط ترارات منخص آنحر. انتظرت أسبوعأ، وكلي ثنت بأذ تُششر مقالتي تلك، لأني ككبتا بالطابع نفس، وينفس الناقد بالنات، وأخيرأ ظهرت المقالة كاملة لم يشـذبا أحلمّ، وتحعت المقالة أيقونة

> صسغير: كتب نيها بتطط أمغز:
"الالخ تمساص.. نرجو منـك مراسلة معرر المـفـة، ولك جزيل,
"الشثكر

 تفملل هن عملك، أو نحصل على وظيفة موموقة بواتب جيد، تعينث


 ويغنو في آنحر حياتع ظامرة منفة، أو أذ تنمب لشراء صحيفة وتناجا


 بمكن أن نُحنم مرارة الثغاد وتقديم البفـاعة للزيون حال طلبها. بادرت سريعأ المى الاتمسال بالمحرد؛ فقال لي بعد حديث تمير ومغتصر "نزجو مينك إرسال سيرتك الذانية مع صورة ثـخفصية لل"، وبعد يومين، كتبت
 مع مالتين.
"الامسم: : تمامص.

الهالة الاجتقاعية: الهزب.
الهينة: طالب
لا بوجد لدي أي بؤها
ور انْ و الم
رنجهون بر بتح يذه الدبير: مقالثين.


في عصر احد الالام، جاني حظي يركض، يدفع أخي مسعد اهاس، لم أتوقع يوماً بأن الحظ يتجسّد، لكني توطنت مع مذه الفكر؛








 مسنز عدة من التذكر في إيلاع الـشاهد المؤرئنة، لالن الانسان لان لا يقدم على خطو: إلا من فرط ما حالك حـاطره من الــواقن الــتـــابـة
 ;مسالة قصيرة من فرط ما اختزلت عامأ من العزلة عن الترية، كان يلوب في ذاكر: الكلسات والأهرف.

كـت
"





تصاص"

ريدور الزمن وتعود رسالتها محتلة "رِّكا" كهبت: "عزيزي تصاصى:



حمدة'

بغيت أنتظر الهعزذ على عبارتها هنه ولكني لم استطع، لاذ نمـ بعض الكللـات من فرط ثناولها تصبع عادية بجا، حتى لو كانت تمبرح.
 حزناً باليأ، لمدة خمس ليال لم أقلر على المفي الـى الدلرسة، لأنتي
 الغوضى، قدر احرن. كنت اكتب لاكتّر عكازي وطرفي الصناعي،
dink





 الأنعث، وكنت كعادتي الستند إلى عاهتي وأمير، وفي نلك الأثناء،

 التربة والمبانت، برنت في مـلاهسها خـسكة برينة، وبرزت أسـانها اليفضاء، وبدرن آن آلوك حكياً سها تلت：



 آرائي حول عدم مجينها، برهة ألتمس لها العنر، واخرى أكظم غيظي، واعغو عنها، وألمنها في انخلي．أكنت منفلا حیى لا أنتبه لمقدار المعد
 ＇حمدة＇لم تعد تتلاعب بتلي كدمية مجوّن．

## 弗事事


 ننتل الفكر：من كونه نغسيأ إلى فكري، لا ينبني أن نتناسى دور البعد
 الحاسعة في حياتّ، نهو وإذ كان لا يستطيع إجراء أي تصرف حاسم وجلري إلا تفكيراً، فأنا يبب ألا نتجاهل أن التفكير في ثلثيه الأخيرين



 على النغس ليآخذ إمضامlا، نم يخرج في الأخير دون اي كلفة.

## 聿裸

بدوت لوملة أمام الــي طفلاً مسغيرأ جناً لا يقوى على الـألم والمراخ، انتظرت بنارغ الثهر مجي، فتاة أحيتها طنلة، ورغم الّا الثي




 الشون او الفند. انتظرت أن يأتيني وحي يبلغني غبابها، لكن الوحي لم الو بأب، ككل الیتنبين كنت، اكذب على نفسي في انتظار الوحي، وني ماراة اكاذييي.
 القرية مضشتخة بالسقب كرغو: تهوة، كنا في مبيارتي، دحين دعـنا السكوت طريلا'، سـالني: - لـاذا تبدر حزينأ با تصاص؟

كان يغريني بالتخنت من عناء الحزن الجائم في صلري قلت: - الحزن هو الإنسان، لا تتصور ان نـن إنسانأ بلا حزن، لأن العياة حالة حزن مريُب با معيقيا



 - السلبية با حماد مسالت نسبية، ونسن نحانج إلى الايبجابية لنرك. تيفها ألا'.

## 

بعد أمبوع نهبت إلى المدرسة، لم تتغير مطللتأ، ولن تتغير لأذ المدارس في كل تطر في مذا الكون متناسنة، الحذن أستـع الم المعلمين وهم يشرحون دون دون رغبة في الاستفادة، لاني إيقنت بألن ما بنذره الملرسة في رأسي من علوم لا فائدة منها: ومن أراد أن يتعلم فلا بد أن ينور في الكتب. جاء احد معليئ بعد نـهر من استكا - تصاص مل انت نكتب في الجريده؟!

سكت، وأنا أقي معلار جوابي، وتلت:

$$
. y-
$$

فانسل من المايي ومو يقول:
 مقالاته، اسـس ينبه الـعك إلى حد كبير، لكن يبدر أنني وامـم نهو بكتب في الجانب الرياضي، وتناسيت أنك مبتور الـساق.
 معلم بأن طالبه المغير جناً بكتب في جريدأ، وبالتالي يزداد مغدار





## الصيف الأول بعد حمدة

كان الفكر مسعواً. وكنت أمتيد إلى راحتى بعد عناء سـنة دراسبي


 كانت مثل منه الولانم بالنسبة إلي لقاء مسعوماً بالكذبا وكا وكنت

 الكذب. لانني أتذكر تلك الوليعة التي حضرتها مي أبي يومأ، دخلنا اللى



 وبرانات مدئة ملالى بالثاي، ونوت منا كله دجل القرى. حين دخلت

 فيها من الصلق إلا نزر الالاكاكن. 'نهب رجل إلى ماينة جدة، على بعير



 المسير، أناخا البعير وجلسا يتُغيان ضنث الحياء بسناهـ، وني الليلر



 وسارا كنلك حتى وصلا إلى الأبقار ونظرا اللى نيء لم يرياه مسبقاً، .
 المــلْـات في حياتنا أمور غير قابلة للمساوم، رايتنت بأذ الحكي بضفي على المرء نعت الكذابا، نهل البقر متستميل يومأ آكلة للعور
 ثناهرين دسة، نيهن أمام كنب لا معالة. مصيع أن ععي التاري فال ها ثـفى غليل البكاء في داخلي تجاء
 - من يساوم على مكونٌ بـالكـنب، لا بجدر بـ أن يعتد بـين الر جال.

 الحلاً. فهل تكنب رغم إيمانك المطلق بأذ من حولك لا يمدترنك،



 هو لم يمدتها أساسأ، ريومم الآخرين بتصـليقها، فالانــان اللذي يعرض

 الثناس؟! 1 فالانساذ هو الزمه، والحياة بكل, تجلباتها. لذا عندا حضرت
 حد التشني سراً، دخلت إلى الـجلس والنغص يؤثنفي، كان الصجلس




 نالانسان يشعر بأنه نبوه للمستعبل من شهلال مشاعره.






 المطر كيراً، بدأوا يولون الشق المعتم من جياتهم نوراً، اخلدوا يتعدنون



 على الانقضساء، فنقود تطعانتا ونعود الراجنا ميتلنين نشوة، وبراءا
 كان الهاجس في داخحلي يفور نجعاه هنه الحكايات، حتى أن الكهلر.
 ناتفاً عجيبأ ركنباً، ثال مرة:
 وبالتطيع، فانتضضفت علب بغأسي الذي كاذ معي وذبعه.
وبعد مدة من الزمن عاد وفال:
 مرختت به، عاد مر: أخرى كي يتزدد بن لائيتي، ولا أمري لماذا يمر مذا النـب على الفتك بنتبي أنا بالنّات 18 غلف حكايت الأخبر: بتساول، ولم أغنر له كذبه منا، كاذ كذابا ع مبق الإصرار والتعنتن.
في ثلك الليلة استكمل حكايته فقال:

 نترادف على حـار حتى وصلنا، ولم يهعدث بيتا ما يسي"، لكن الزمن
 كانوا يلحوذ داثدأ على عبارة "تديهأ كانت النفوس طيبة' وكنت





 عدي المنتاري هو أقرب المناس مدقاً بعي وعع نفسه واجهته مرة وتلت

- يا عم، كيف يدكن أن تكرن النفوس طيب تديهأ، رنعن وأنتم
 ركدن قُرِص نظر إلئ بشنثة أبيرية حُرِم منها وتال:
dinll
 من مـم أصغر منـ.
- لكن لـاذا يصر مسنو القرية على أنمب نزبهون؟!
 عادت إلى الالنــان ذات رأكاء.

انهـم استكسل نكرت:
- إن انتران الننب يبني في النفس أثرأ أكثر من تبريره ...

ونكز بعصLاه الأرض رأكل وهو ينظر في اتراب:



- يا بني، العثل في الإنسان مسـانة شبر مز الومب، والومم حنيثة تُماهى1

 كت أمسع في المسـر، وكأني أخاف وتوع كارثة نمصقني، نشعرت بأذ
 في جرم سـاع الااحاديث. فالكلام.. مو ذنب اللحظاة الذي نتقرفه ونومم غيرنا بتزامه.
 الليل سانلأ حد البذخ. نفي الحياذ كيرة تتجسد الظوراهر الطبيعية أناسأ،
 والســاء عنراء، والارضف حبلى، والـطر مرامقأ، والــسـون كوارث


 نغكر حين نصير على مغربة من واد ثناعاتنا.

 حصـاد الأنفس، لان القرية في الميف تمبع كرنأ آخر، يأتي اليها ألمر الما المدن ليـضضوا فيها الميف بغية ملة الأرحام، ومم يـقطبرن الأحلام.






 عسل يإخلاص.
دلفنا إلى المتهى، وعمراذ في ركن تصمي منه يشرب شاياآ فتط، عندما رايته اندنعت مع سوال كان تبالتي، لهانا كل من يقتم الأنبياء
 رإجلال، نظرأ لـا كانت تربطه من علا قت ود مح عمي معلع وماح ني عامله:
- ياتوت، أركض العمك غرم الله رئون رش يطلب مر وضبينى؟ ال ما كدنا نستقر على إحدى "القعايد" المططرحة في المتهى حتى

 الشاي، وانعهاز مو اللى 'جراك' 'وبيت أنا وفيأ لبنغي، رأموات الثاس نتعالى مع وتع أموات تطع "الضورمة" وتمادم احبار "الكيرم' "..
 بهمع لدذخل من باب المثهى، مقد كاذ "عطهة بن مشهول".


## الصيف الاول بعد حمدة

كانت تلك أول مر: الرى فيها "عمية بن ميهول".

 بأذ الرحیش بدات تسري في قلوب الناس، انترب عطية من ذلك الرجل الرجل،






 الفتر: من التردد، حاول عطية أن يتزع ها في يد الر الرجل من نقود، لكن الكن الرجل أخفاها في جيه، وصماح بـا

رفوف مرارة الدعرمان، وفي درجة لا تصلن في الــلاني، وني
 واخذذ يضرب على إستا ويصرخ، والثاس غارنوذ في الفـيك،
 الاسترسال في هذا الیـهـد
 نمردت مني إلا بتساول مختصر، مل مذا الثشتص يلرك ما يقوم بب!ا

، ، 1 有 ودون أن يكلف نفسه عنا إعادة سرواله لـستر عورث، وبعد مله المعاطلة

في جو هن الهدوء العقلي بعد أن رحل عطبة مـالث غرم الله:
-
-
-
-

- لكني كم أره منذ أذ وصلنا إلى القرية. - هو


- 



لانه لا يحذّث أحدأ ولا يبقى في القرية هطلأأ. -- والله لا أعلم، منهم من يقول إنه ولد مكنا، وبعضهـم يقول إنه جُن بسبب ضرب أيه إلاه.
ثم مصن نفساً من ثيـتـه واستطرد: - أنا أعرف أحاه "عابد' سالاله مرة عن عطية وأجابني بحنر
 بنظر اللى الالعلى كيرأّا بقي عمية مـلازمأ لي زمنأ طويلاً، وبقيت حركته تلك تـنر التــاولا




 الاضطعراب يولّد رمود فل مختلفة، يترجمبا النرد بتصرفات غير مقبولة
 ووجدانية، لكنه لا يبقى على تبعاتها مدى المبر، لنا يغدر الإنسان منا

 برود فعلها العليدة ويستلز الرحية من تلوب الناس؟! السهل طريقة لقتل الموران والخذلان في ثاخله؟! إنا نجنّ لان الوافع

 لاذ نمة مجتععات يكون العقل فيها إدانة.
مر زمن طويل وانا أفكر في 'عطية' حتى جا فياءت تلك الليلة الثي










 عندطا نكون الأنكار أفالأ فمردودها ينور فينا كيرأ رلا يتلانسى. عدت

 عربيد الترية كـا يسلو لل أن يُستي ننسس، أوفغت سيارتي بجانب، ونففضتُ زجاج نانذتها، فـالّني بنتة:

- تصاص شُفت عطيْ؟
- إه بـفت سـكران فأخذت لبيتمب.
- بانك أحده
$y$ -
فأخرج قارورة كانت ببانبه على مرتبة الليارة بزهو منتصر وتال
رهو يضسك:
- والله سكر من مذيا





 في ظاكر: تلراتهم، تركت الليلة تنقفي ونهبت الثى غرم الله في اليوم التالي، أخذته سي في الـيارة، وحين ركب سـاله:

نظر إلي نظرة بين الدعشة والسخرية وتال: - اجزم بأنه بينون؟ - ركيف يدكن أن بكون الانسـان يجنونأ؟
 عندما مسعت كللة "يا مثقف' أيقنت بانه يوذ أن ثنفت بكار; الحوار، وأدركت بأن الأستلة عند بعض الناس تصير خيانت. لكني نجاملت هذه السخرية ونلت لل:
- يا أحي والله ماني فاضمي لالسملثك الليبة مذي، نكنا والليا برحم والليك بن هالوصيمـة.
فكرت آنناك: إن لوطن الذي يستهيل فيه التفكر رسوسة نهوية
 نضسر لتقليبا إلا حين نشبع. أنزلت غرم الل ذلك اليور وعلت اللى اللى اللا

 ان أنام بلحظة، أتذكرها جيدأ كبرح لم يبرأ، وأثناء تقلبي على فراثر الم مسادی، كتت أفكر بعوت مسيوع، كأنشي أحادل الففـاه، رنع أخي عحعد رأسه وتال لي:
- ترالك غثيتي أيع أنام|

تركته يلعن ان في فاحلي سراً، ولم أرد عليه، لأن اللغاضب في

 ان مكت اللعن عن مصـده وأثار النوم أجفانه وحركاته عليه، سألث دوذ أن أثتظر إجابة: -

## الصيف الرابع بعد حمدة




 حين فال لي شرة:

- الالنسان سغروس في حياته لا يقطس إلا الموت أر المطيبة.




 حياتنا.
بقدوم أبناء عـي، اكتمل مسلـسل البهجة، وكان عرس غرم الله على رحة، وبكل الأنباء الصغغير: والكبير: التي كانت تحعلبا مذا مذا
 موجل. كان حفلاْ كيرأ، لان غرم الله كاذ أول من يتزوج من أبناء عبي هصلع الذكور، والأوائل في العاثلة هم دومأ من بیعصل على ميثانٍ البهبة في الأعراس.
 السرتنا كانت حبلى بالأفراد، فنحن أسر: المتهرت بالانتجاب، لأن عامر

 محيط بسيط إزاء حجم لثهوة في البشرية لو لُّيت بكل حذافيرها، بكلر ما تحسله من عنفوان لأمبهت الأرض مسكناً فشيلاً جدأ تماء ثناسل

 الشهو: في داخله، ذكرأ كاذ أر أثّه.
نظرت من أمام باب بيتنا على تلك الربوة، المى بيت عبي مصلع الذي وقن تحتنا، كالصجيج كان منظر الناس رمم بـملاون بيت عـئ




 ودكرى رحیة. وتنت الام الدنزل فظهر لـي غرم الله محتزمأ جنبيت




افمالنا من خلالها.
نظرت إليه، وبادرت: - كيفك يا عريس؟

رد علي, والابتسامة وكئث ميهياه:

- بغير يا رب لك الكهد العد
- مبروك يا عريس ومتك المال ومنها الميالـ



 فنحن غارقون في وحل من قـبم الترهيب والعادات الهـعكوم عليها




 في أرثين المساعلة سوى ظاكرة قلم فتط．


## 弗車


 لان الروائيين يجدون أنسـهـم في مسردة العسر فيثوسون بتبييض حياتمر على الورق نتط．أنا من بصنع حياته رواية ليكون بطلاً لفرط ما بجرّب في حياته هن الهـهئ．

## 事事

جاء الـسـاء يهـل البهجة مس．لبست انفـل ثيابي، أنا الذي نحنطت على جسـده النحيل تناميل الثياب نتط．ذهبت إلى العرس



 ودت أن أرى حـدة، لكن ييدر أن كلام حـاد بعد ذلك أعاد إلي منا السبب المسلوب مني تجاملاُ، قال：
المرع وقت مسكن، أنت مهورس بحب التادم.
-

- إن ثـينفك بالارتباط بها، سر"ع في ناخلك رئيتها في العرسر التخيل تفسك عريسأ غهبأ.
 انثي لا أريد اجترار الااحلات لأتع في لب النشل مع الصجهول، أنا من

 فرائميأ، بقيت في زاوية بيدة عن النظر المترن النظر اللى غرم الله وهو
 ان انقضى العشاء الذي بدا فاخراً مقارنة بذائثة القرى، بدأ "العبيد'
 كان كل عبد يمسك بزير أو زلنت يتوم بتحعيتها على نار أوتدت أمامبم







 فرارها. أخذ يقفز فرحأ ونشوة، مذ رأيت وسوال يقفز فوت رأسها ما ما

 المـكون بالصست إلا زُ، نظراته، إلم صبره لم يكن يعرف ماهية البهجة
 مندتهم، واخلذ يعرض دون أن يتكلن عناء نحت نمرفاته، نتد أخذ



 العر. لان الزمن ألة حاءة تحمع تصرفاتنا على بلـل




 على عامتي واحاول مبارا: جرس السرور بين الناس، واتلتـس عبزي بارادني. صصيح أني سأكي كثيرأ نحت أتدام الصجز، لكن لا آجمل من البكاء فرحت، إلا تضشبة دیب فون ستار المبانة، فالعشان يمضنون
 وانت عاجز.
 مخلوقات مامتت، انتظرت طويلاً دون أن أنتي صوتها، وانا


$$
\begin{aligned}
& \text { - تروع شعاي؟ } \\
& \text { - } \\
& \text { - نروح نغرج على العريب! }
\end{aligned}
$$

اندنعت مس دون دراية، كالأطلال حين ينقادون من أيديهم ومـ لا لا لا


 بنتّ ان تككون صنعاته على وجوه طلابه اكثر نتنينأ وجودة. جاهدت



 'لثرتعش اجسادین اللدنة، حتى رايت بين النــاء راحناً من أرلثك العيد

 وعدأ على نفس في الثفاي لهذه المهنة غير الثربفة.

 العازفين أدوات تـرير اللذة رالاستمـتاع نتط، كــا نرى العبيد الآلذ.




 في إيغالها في الفنتة. نبل ستكون النفوس طيبا - على حد زعم مسني

 كثيرأ، فكيف يبكن لنشيطان أن يتوارى في مثل موامف كهن وهو وهو

 عرفتها من مـذا التكسس النسوي، لأنها مي من كانت تدبّر لـعبي بطانولة، فالنساء حين بجتـعن لا يسكن للدر التنريق بينهن، لأنها
\#: حركات جسلسا البضن ازاء وتع الطبول، كانت نمارس الفرحة بطنولا فتاة لا تعرف عن الأعراس إلا أنها مستودع للنزيتن والبهجة. وني تلك
 إلمابي لا يعرن سوى الهرب، قال :
وتف عـي مصلع من خلفنا بالمبة جندي حرب ني معركة يعرف

 نيته قبل لحظات مساف جهد خـارتا
 على ثلك البهجة الأنثوية المطاخبة، وانا لا أعرف الـبـب وراء استقرار عيني على 'نــية'.


 لان من يبيد المرضة ني ديارنا كائن متفون، وكأن العياء والنجأ




 صراخه لأجل آن يلفت إليه انتباء الناس والميبد، وبانه قد عُبِّ فرحاً

 بوددنها ومـ يتقافزون ويسيرون إلى الالمام بخطوات نابتة على وتع
 "عرضتنا مي رتصة الحرب، حتى أن أبي كان يتول عنديا كنت صغيرأ





 وهم اقرب للهنود الحمر، وبين الفينة والأخرى بيخرج رجل من بن وسط





 والعبيد يحوصـون دوأ على تناسب الطبول عع وفع الـططوات على الأرض.
هكذا كان أبناء الثرية يتفتّون في إبراز موامبهم, في منه الرتمس،
 لانتي ضعين، فالضعن غير الإعاقة، الضعن: ان تبكي أكر ا ا حينطا
 في رأمي، وكأنتي غير موجود على هنا الكوكب ؛ لان الاسـلة غيبوبة





仿 ميـد أليس لانْ أُتهِ بأنه هتك عرضس؟! وكين تتنامى كل هنا الستفافت؟! يُطرد الصبيان ليفوز الوبال بنوبل المثوة؟! يا ترى هل الشهوأ في الطفل غير مبورة عنها في المرجل الرائد؟! إل فكرة تبريو الـفطينة لأناس دون غيرهم فكرة معافة أساسأ. لا أريد الجابات، لأنتي لم آكتب لالجحث عن إجابة ملقا: على رصيف الحياء وتد مصقطت مز حقيبة عقل احقيى, لاذ السوال سسغرية العةل إزاء الإنساتية البشعة.





 الناس يأتون بالأنياء الغرية والمضسكة متأخرة دأثهأ، لكي يتسلتوا بها حبال الجهل والجد تصرفاً تصرفاً.

 نايأ بدائيأ يطلقون علب مسـى 'صفريقة" يخرج مت موت لنيذ ومادئ. مالت احد أخوالي لبلتها : - وش اللي في يد الر جال؟ -

- وش بيـوي بها
- يـصفرق ويقوموذ الرجال ريرتمون على صوت هالمـفريةة، هذي.

بسـونها منا اليتـة


 عاداتهم. أتذكر أنني تبل عرس غرم اللش بيومين، وجدت بالصصادفة عند حثل عدي أبي نضال، أثـرت إليه وأنا أعرف أنه لا يريد أن أكلّه، الكنه وتف بسيارته، نقلت له وأنا جاللى في مقعن مبارتي: - الـير التسم بأجاب، وكأنه هـتنس المسعداء الزاء معات هعرف عري4، ويعرف بأن منا الزواج 'متداد قلري فاخر لليالِ سوحاء متفحعة: - أهرف إتها نعجهك، كيف ما نجيبا امييتهة لازم منها. .
عندما كنا ننمب مؤخراً أنا وحماد لروية هذه اليتية في أي حفلة

 - انقيادنا للكثياء لا يعني الحب الحطلق لها يا حـلاد ، نحن نمعاد لالمثياء الغريبة حبأ أو سخرية، لان الأمور التي تعلق بالذاكر: كتسلْتز اولي؛ ل - يعني أنت تنمب للسـغرية و الفـعك.
 استمرار الأثنياء الردية رداءة لوسط تمادت فهـ.
في عرس غرم الله، وعندىا انتهى ناصل العرضة ورتتها المتزامن مع البهرجي، تقنم مسن وفي يله عدة بشجت، وبعض الناس من فرط

 الميتة في حفريقته، كان يسكن وجه4 طن من الثـجاعيد، وترابة رطلان من السـرة، كان يمسـك نايه البدائي ذالك بعربة عازف بیتّق، وخرج حوت الصفير منغّنأ، وددت في ذلك الحين أذ أبثى مستـتعأ ومستساً دون تدشحلات الحاضرئ فر الجتراح اهمزازاتهم ورقصـم البثّع. نهنالك
 المدن، هي كثير: وتأخذ حيزاً من العاذات دون فائدة منها. وبينـا أنا انتظر، ورد في خاطري سوال كالنيازلك حين ثتصادم وتعترف: إلى متى وانا أنتظر حتفي في افلال القرى، وكيف يستطيع رجال القرية دوزنة

 وجودي هززت راسي لينع سوال طالـا أخنيت.. للاذا لم ار حـدة مذا اللبلة!

## السته الخامسة بعد حمةة

 مدنهـ.. فـا أجمل اللرى حين تتبرا من موندي المدن فجأة. بتيت أنتظر اللرامة بأمل أن التتي ححدة، وعندلا يتعجل الالنسان نكده بعجبة لثاء أنثى فهو في حالة متلمورة من العشق. كنت أنعجل الالاستيقاظ المن المبكر






 المطين يعشقون الهدو• لفرط ما تفّج دواخلهم بالمتغيرات.

 نتبه لوجود المرادف العبيب للطبيع، لكن الطيع إنسان فـفـم ومهول. زهبت إلى الملرسة ذلك اليوم، كانت السـياء منتشية بالغيم، كانت


 نسيت فصـلاُ كاملاُ من الغياب في لعظة لقاء مرثقب؟ أ أم أن العشانٍ بغنرون كثيرأ للغياب الطويل إذا ما أتيهت لهم دقائق لتيا تميرن
 نلك الدول التي تمنح العشان وتـأ أطول لابتثباز اختبارات الـنـاعر




 اللدرس إذاء غرائبي إبجزاتنا، ونحن محدتون في الالانكنة التي سترانتنا


 كــله في اللراسة، ويولي جِل" امتـامس.


 ان النظرات الـتوتبة للمةاعد الالمامية كانت أثد ضبعة، فأحيانأ تكون

 حتى بدا تنانع الطلاب وكأنهم حجاج يتدافنعون ألمام الحعجر الأسود،

 زوية هذا اللـثهد احرقتني كثيرأ، لهاذا لم أتسابق معهم إلى الهقاعد
 ونكديس الحـرة، نلمانا تبت المواتق كلها عامني! 18 دخلت متأخرأ كالعادة، نظرت إلى الوجوه المائلة أمامي، كانت نححل الحياة يين دنتيها، منهم من كانت السعاء: تمتطي رجهب، ومنـر




 الأخير ولي يسار الجدلار. لـاذا كنت ملاصمهأ للجداروا 1 لــاذا لم أكن

 بالمجان. المتيت إلى الهانط كـا كنت أستد الـلى عبزي يوميأ، وبيات سـلاسل التمارف وتقليب مففهات الإجازة، كالذ كل الطلاب بيجهزون وجبات دسعة من الااحذاث تبين للهـتـع مدى ما كانت فيه الإجاز;


 الحلن بهدايا كثير: جدأ، وكيف أسبغ أهل المدن على القرى طلام

 بتذوتها، لأن الكينونة الالنسانية بكل ما تحمله من مظاهراهرات مي من


 ;ؤوسها ناراً تبعث الضوء في الليل لإنار: الطريق. مسيع أنمي لم أفاجا بمثل مذه العكاية، لكني أثفقت على عتول لا تعرف إلا العلف وروت
 بعد مدة، دخل معلم الثاريخ المى النمل، كان بينأ بغسوة، فسلم علينا،

#  المناجثة غباء مركب. 

قالل بعد هقسة لا بعسن قولها إلا المعلموذ تدّط : - أريـد أذ أعرف أبن فضهى كل مـنكـم إجازته؟ ركيـف كانتـ إجازاتكم؟?
 ومرامقي، بدات أفكر: مل أفول له بأني تعذبت في هذه الااجاز: كا لما لم انعذب في غيرها؟ أ أ أقول له بأن ابن عـمي في هله الإجازة تزوج المراة التي كنا نقفي تعبا خحلواتنا الليلية متنازلا عن حقه في الطهر

 دون دزيتها؟1 أم أكذب وأقول له بأني تعتعت بهذه الإجازة كيرأ، حتى
 بتأويلاتي، كاللعلم حين ينشغل بتصسيع دناتر طلابه، وهو يفی نصرفات طلابه على بعل نظرة يقتنصبا لهم بمن الفينة والأخرى. ويي
 قالل الفالب الذي كان يبجلس ألامي بسرعة:

- يا أستاذ الإجاز: حلو: مرة.

انختزاله منا، حوّل السوال لي مريعاً، بوغت بسرعة الانتقال مذه،

> فسألثي المعلم: -

- كيف كانت الإجازة يا فصـاصو

أربع كلـات تورخز لعذابات جـة، وتقتم تصرفات كثيرة، أربي كلمات كين ستفي بعكاية انهيار للمبادى، وتساإلات تـلا براميل الحيان دون تعنت أجبت صريعأ كها بامرنز :
نظر إلي الالستاذ وسذ شنفت السنلى إلى الأسنل قليلاً مستغرياً



 بحق لل الاختزال والمواربة، والتلاميذ علبٌ جامزة للتعبئة. استمر أول


 ثفارق ظله أحد من الطالاب بواير الـي
عدت إلى المترل، فمـلفت امي عند الباب، فبادرتني قاثلة:

- هاه كين كاذ أول يوم في المدرسة.
- 
- لـئن


 - أدخل الحين، ينكن لانه أول يوم تشون أنه مسل، بكر: تتشرف على امصاب جداد وتثبل من رأسك مثل مالغرائيط.
 الموغلة في اللبلر، لاذ نمة رتابة لا تتصادم مع الملل إطلاتاً، كرتابة
 حدة، وبدت الملرسة أكر ملاًا..
 نبدل المدرسة في نظري، لكني، لا أعلق علم، فتاة فشـله، أعلق على,
 زال غضًاً．وأن تهاجمك الحياة وانت طفل، فالحياة دستور تآّمري بنع．


## 弗事事

النذكر الآن أنه بعد زمن ندمت على ترل الملرسة، رحين أردت



 عثلدا أخبرته برغتبي في إكمال الدراسة بعد خبسكة موجعة：
 نعطي الليل إلا القداسة، لكنك تتقدم تقدماً جيداً بالنسبة الي＂لان ترار

الغشل أسهل بن ترار تنارك اكثأ＇．

 الوفاء التام يدأ في تصتع النجاح！

## 車事車





 نمارس أسلوب النساء في ديارنا حين يُردن ابتزاز الرجولة بنطاء الوجي．

1 ألم المجتـع في ملاحتّها، وتبدا أمبا في تلقينها دروسأ في كيفية التلاعب بمشناعر رجل. فالدبجاب في بلادنا ليس دينأ في كل الأاحوال، لالذ



 حبابها، ركان الصجاب ساتر لها عن مسارسة الرنيلة.



 ;اضية؟ أقبلت في حبابها الجليد، وطين حياء يتربع على محياها، ماكلثا:

> - كيفك نــوعوع؟
> -

- رالله ومربِ حرما




 في كل وتت.
سألها :
- رين حـدن؟ -
- في البيت.


كالكلــات التي نغذنها من أفوامنا بغبة ارتداد منعولها إلى الأثـفاص، رحلت مــعة وأنا أنتظر رجاء عودتها وهي تمعل خبر إعادتي للعياة، فالعشان موتى مبتدثون، حتى بأي موعد اللقاء.

الستd الخامسة بعد حمدة
"تصمامي..
 انهوب من الناس اللي حولي لالنهم بدووا بالاحظون نمر فاني، وانت



حـدة'
بهذه الـجـل البــبـة ارجزت حعـدة عنابات اربعة أشهر من الغياب، لكني وتتا كنت كسن حاز اللنيا بـا نيها، بقيت ميتظرأ مساء الأربعاء بصبر يتأصص، لأني متأكد بأذ موعد الند ها هو إلا تصبير ألهته


 الـلاحظة والتركيز، لان حـدة كانت تذكرني بأثيائي التي أهواها وينسينيا الزّمن، أتذكر 'نها أرملت إلى مرة رسالا طويلة كان مسها علبة كبريت، وكبت في آخر الرمـالة: ".... علبة الكبريت هني خنها علثـان تحرن فيها نُفـك بـعبائرك،

لأني أعرف إنك ما تحب تدخن إلا إذا ولعت سعجائرك بالكبريت" .




الكبريت وقد نسيت نعلاً أثني أهوى إنمعال سسجأري بالكبريت.



 ركنت أتعرّت ثشوتأ لانتفاء يوم ينملني عن حمدة، لتخنف عتوبة

سيفني الغيابي ثلآ أيام فتط. عندما رآتي المعلم بلا كتب سألي:

- لـ الماذا لم تأت بكتابك؟

مددت بنامتي وتلت: 1ل
حـم الـععلم بدمأ من ردي، وتال ومازال حاجباه مرنوعين اللى
الأعلى:

- مذا رد تقول لأمتاذل؟
$\qquad$
من ملرميـث.
 بلركه إلا ذور العاهات حينـا يبتز احد ما إعاقتهم، لاذ الاعاتة والذ

 الألإماء
قلت
- أفول ثتنز كلامك، أنت أصلاً حرام تكون ملرس، اللي مثلك بروح يشتنل قواد أحسنا لم أنت من كلامي مذا حتى سیعت مسوأ انيثق من خدي الايهس,

2inl


 الطلاب ومم يقولون "با أمتاذ تموزذ من اليلـئ ' وهو يرعد ويزبيد، ولم إع إلا على مسوته وهو يقول *ودرا مالمعون عند الـلير، لأنه مو

انجهت اللى غرنة المدير والدوار يعشش في رأسي، وسا إذ وصلت اليه حتى تلت:

- الستاذ جـعاذ أنا ها عاد أبي الملرسة عطني ملفي.

 النـار إلى الطلاب بالنـاب، فبقيت وامفأ أمام وغضبي يتـديد في الغرة، نقال لي: - اجلس يا تصاص.
- با بي أجلس ولا أي ادرس أبي ملفي ما عاد أبي اللراسة أبد. - أنت أجلس العيِن وامكي لي اللي صار ويعنها يكون لكلر.

حادث حايث

 كانت تربع على ارنبة أنه:


بهصل مثـك كل هذا.
وبعد أن تأمل وتع كلاهـ علي أردف:

- ارلأ أنت ارتكبت خطأ في حق معلدك، وأنا ساجلس مس
 ولا تأنغ، غناً إلا مع ايك.

كان الـدير يدرل بأني بـأخبر والدي، وحتى لو لم أخبر. بـيمـل به ويخبره، كنت وأثتأ بأن أبي لن يبادرني بلبة عتوبة، لأنني الفتى
 المرتي. إني أكره ذلك الدلال الني لا يأثي إلا ممررأ من أنبوب الثنـة والرحتة، عدت اللى الـنتزل مبكرأ على غير المادة، وتفت أمي أمامي بنمول الأهاتات، وسالتشب مشدوهة: - رش اللي صار. أجبت دوذ أن أنظر إليها، وكأنني مداذ بلرك بانه قريب جدأ من

حهل المـئة:

- تضاربت ع الملرس.
- 
- لانه قال لي ميرق - لئ تالها طيب?
- تكفين يا يعة خلاص اللي مار مار، واللي فيني مكفيني.


على أن قال:

- الله يهليك يا ولدي.

أترن بأني اختلتت هذه الـشاجرة كي أترك اللرامة، أنا المجتهد دومأ، لكه الحبب ينيز مسارات الأنياء دون أي بادرة اعتراض مينا





المير تلت له بأنة:

 المهم، أبرج آتوظن.





 ومتظرأ لقاء الاربعاء.


 بجعله يسلك الطرق اللمايرة، معنى لا يمكنتي المتبعابه. انتشر خبر تركي للمـرسة في أوساط أسرتنا، وفي يوم الأربعاء عمرأ مزّ بي عـي التاري، وصدفني عند حبة باب بيتنا فقال لي:

لم أجب، وأيقـت بأن هـا القرن من الفراغ يقدم لي جهروت



 مررت بجانب نافذا عـي اللتاري اليتية في بيته، مـيمت من الهنياع الذي كان يشـاركي في مريره مـوت أم كلثوم رمي تغني "الاططلال" ،
 نوحد بالدرجة الأولى، أخذني الهاجس كثيرأ، حتى تمنيت أن أعرف طثوسى المسنين إذا استقعوا إلم الغناء، وتنت علهي صوتها:



ذاتك يوم بعلما عزً اللةا فإذا أنكرُ خِّلُ
... وتلا قينا لقاة الغربا
ومضى كلّ إلى غائِشا...

تقفمت المى منزله: طلرقت بعنغ لأخربه من هستيريا الموسيقى


 وجدت فيه بساطة تلك اللـائة من الـسنين، كان لابساً فانيلة بيفـاء، وصروالأ ابيض تصبرأ، زفي يده عكازه اللذي يشب4 حتى التطابت. فعندها بلتصق الإنسان بالجماد حتى التشابع، فهو في الحقيقة ظالمرة آحادية

## تظر اليت مستغرباً ونالل:

- 

X السوت، وجيت لالتهتق من وجودلك منا.

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { V - }
\end{aligned}
$$

- أعطني أوصمانه.
- كان رجلاُ أسـر البـر: طويلاً.
 لكن; عد المى بيتكم وإن الرادني، سيأتي مر: أخرى.

2inl
 البساطة المتدفتة من عبي بغزارة. فنبل حادثة نركي للمبرسة كنت أردك ان ععي النتاري يمارس معي الاببوة والمصلةة، لانث كان يلقنّي دروسأ بطريةة مواربة، فالآباء لا يمطون أبناهم دروسأ كهنه، الآباء هم من بمنعون مبادي أولادمم حتى يكبروا، وحيْنا يكبر الابن يندر بين خلفئ


 عنها في الحواضر، كـا هي السلوكيات الالنسانية الأخرى، فالقرى إبجلية مختلفة تباماً.
قال بعسا وجدني مامتاً المام سخريه ثلك: - سیعت إنك توي نرل دراستك.

- يا ولدي الثهادة في منا الزمن تارب نباة.


$$
\text { الشهادة وحظلي مع حمدة بدا يتآكل! } 19 \text { نقلت لمهي: }
$$

- يا عم عانت تغسي الدراسة.
- وسل كل من يعان نيـأً يتركه!
- أنا عنت الحياة، لكني لم اتركها. ثنعر بأننو لا أريد إتمام منا العوار النامع، فنال وها وهو يستلير ويطلق ظلهره ألمام تامتي: - با بني، لولا اصطدام الغيوم لها ستط المطرا



 ونق ما يتصور $\uparrow$ والـووال الكبير ججأ، همل حمدة تستحق كل ما نعلت بغسي فعلأ؟!
صسيح أنني لم أنذم لها إلا حبي وملرمتي، لكن الهعب فعل اللمظمة في ثنوس الميعين. وبالرغم من الــنـن الطويلة التي مرت، إلا

 والمقفوظات عندا كنت أستذكر لابني دروسه، تول الحكاية إن صياكا




 نصلى بـا لا يكون أن يكون" فطارت فللا صارت على الجبل تال لها

 ثـفتيه نادمأ، وتال لها ومو يتعسر "هاتي الثالثة' فـغا ونالت في تهكم "لقد نسبت الأولى والثانبة فكب أقول لك الثالثا ولثا يا اححن أنا وريشي ولحمي لا نزن عشرين مثقالا' ' وطارت.


 وصوته في الفضـاء ينعب ويود: - يا تصاص أنت خلبط من اليتاتضاتا عندا دخل المساه، تركت نفسي تعل على هواماها، كـا عـلت في لتآاتز، الأخرى، فالانسان حين يتترب من موعد مع حبيبت يندو مرسى

في
 الصب في تجدد. فالهب الذي يقبع טايهأ فون الرفوف دون حرا والا، حب
 اردت أن أطبق حركتي المعتادة، فردت يدي إلى جانبي ورنمت رأسي

 ثنعرت بالتـامي مع الموجودات داخل تلك الحبرة، وبنتة فربت





 القرى في تكيس البهبت، ومفيت. حينـا وصلت المى عتبة البيـت تذكرت علـة الكبريت.. فرجمت والثقطتها سريعاً..
وتفلت عائدأ إلى حمدة..

## السنة الرابعه عشرة بعد حمة

ـا زلت أذكر حماد حينـا مال لى:

- لثد فسوت في منالثك على التاريخ، إنث تنهاز إلى التفاريس
 كان كلاس هذا وجهة نظر صديت، ووجهات النظر التي يقديها
 الميـبانية أزمة ثـعب بأسر،' جاءت فلسفته للثراءة بهنا الثـكل، كاذ منصفاً مسي حينـا تابلني بتبرّد. سالته:
- ولمانا قسوت على الثاريخ في نظرلـ؟ - لانك تزيف الحنية.
- الحققية لا تزيف با صـيقي ، لكن ما مي الحقية التي رايت انني زيفتها؟




 الوضيع الى مرتب هو نيا إلا استثثاء.
- كان الالترال يرون في العرب تذار: التاريخ، ولهـذا السـبـب افترضت عدم اللمصامرة، لان السيد لا يتزوج الجارية، فهكذا كان

 بأذ تخلن العرب وتأخرمم مبيهـا الأترالك، ولم يذكر بأن بستودعات


 لابد ان توغرها لها دولة تذعي أنها تعكم باسم الإسلام، منذ الـولة العـا
 كتاب التارين مبتزون، إمبم آدوات تحركها الـلـلطة، لا تصست التارين، لان كتب التاريخ كذبة لبة، وماذا يدكن أن تفـر ظاهرة انتشار الحصورد

 بنوا معرسة أر مستثفى سينتحيان؟ لن يسحى يا حماد لان الحصون لم لم نسع إلى هذه اللحظة!
- الالتراك يا تصام حكمبوا اللبرلة الإسلامية تروناً عدة، وانت

 ضثيل، لمانا لم تعتدل ني رايك عنديا حاولت الككابة من مند المر الـورلة








 في كبه، وحارل أن يرززم على هينة الرجل الملتزم؟ .



 - لانني لن أحنت كلاماً كهنا.

- السياسة لا تكتب، هل تنال أني حين اكتب عن السياسة أنتظر الثغير؟
- الهانا تكتب
- لأنتي أبحت عن فوث، فالكتابة نعل انهزامي يبلب المنفع للكاتب رليس للملا.
- با ها ما ها أنت غريب فعلاُ.
- ربـا أكون غريبأ، لان الغغرابة في الـنرق وطنّ نعتزل بـ كار
 رمقته بـظر: خاطفة وأكعلت: - الأتراك ذاكر: ألم يا حـاد.
 الى الملرسة، وأخذت ملفي، وأقلعت عن الثراسة الذي كنت أرى فيها

 مباحأ إلى الملرسة وتبلت المدير فطلبت منه ملفي. مـلـني الياه وهو بقول:
- أتنى لك الثونئ وارجو ألا تندم على زرارك هذا. لم أندم علم قرار كهذا، إنـا ندت لالنغ، كنت مثالياً بسذاجت،

مه، ونظر إلى جدول كاذ معلقاً على حائط الحبرة ومال: - في الصف الثانوي الثالث أدير.

 طرتت الباب مر: وبرتين، فانمتح الباب ليقف 'لأستاذ ناجي في وجير بكل بدانع، سالثي بامتعاض:
- مانا تريد؟
- أريدك.
- عندي حصرة الآّن بعدما سـأقابك. - لين أطيل عليك، كلمتان نتط وامضيّ.

 انتضضضت على راسس بسرعة رأخذثُ أقبّل بعنت، وكأني مسيبي في حضرة تـيس. دنعني أمانس برفق، وحينـا تلاقت نظراتنا قلت بأسغ:

كرجل جليد ذاب بعد ما مُـبَ عليه ماء، تانـى الأستاذ في ناظري ... اخذ ينظر إلي بأبو: لأن الطالب مبـا بلغ يـى مـ مو الابن الذي لم


 فعل تتراجع فيه فيم الترية إلى الوراهـ لم يتكلم تط.. فقلت له متداركأ موتفي، ومشيرأ إلى ذلك الـلف الـلف الأخضر بين يدي، الذي؛ كان جواز تهوري لـممذ: - عنا ملفي. لثد تركت المدرست، ولم يجلر بي النهاب تبل أل اعتنر منك.

左 كلامأ كيرأ.. قال:
-


 ما، أذنينا في حته كيراً دون اعتذار.
خرجت من باب الملرسة، وانا أودع عنر سنوات تضيتها في


## السته الخامسة بعد حمة

"



 بـغكلها الزمن بعد في ثلا
كانت تـشي المئ من بعيد وكأنتي تلر، ركنت مبهوراً بـا كأنها تـر، والزمان احجية لله الكبرى، والــكان عائق يتستر بالتـاليد
 نعرف سوى الموت. فكم بلزمني من التفكير لأُمصور وسطاً كان انـئنس

 انمور بأن مذا الكون بحمل الجمال في كفة، وهرطقة الحياة ني كفة.





 الثنير دائاأ على حساب الثدر. النكر انني كتبت بومأ عبار: مازلت احنظا عنا ظلهر قلم، كـا

2mall


 الظظاهرڭ؟ 1 فالعياة أشبه باللفة، لا بستتع بها إلا من يعرف أسرارها

وتفت حمدة أمامي بهلو. الأكاير. بنيت مستندأ إلى جلار دمشتي الذي نـهد توحم حبي الأرل، وانا لا اعرف بأنه سيكون مالاً لـشنتّه حينـا يكبر. دعوتها إلى الجلوس، قتالت بنبرة خحانة مزتتّي: -

 نموت، لان الـشاعر في جملتها ارتبال، تحتاج إلى نتر: طويلة لاتتاصر النرصة لتقيمها، لأن الإسراع في تتليبها يعطيها صنة النبلبة، وانا

 وتصفع عني، نقلت لها وانانا أحاول ان أكون أكر مدوهأ أ - اجلسي، اليوم يكون تحديد الدمير. جلست ركأنا تطنز أضلاعي نتلت: - ليش مستعبلة؟ - الملي يتظظروني، للعشاء. - ولئن ها تعنيتي وبيتي. - لانكت هنا

- أنا منا من أول بوم عرنتك فيها
 كنت رقيتاً معها دانـاً، حتى اصبهت ورتة ينغانة سرعان ما تتدزن.






 دنع درود أنعالنا تجاء الحبب، لكتنا نستطيع أن ندفعها إزاء التثل،



 مبكرأ، انا الدتهالك الني ينتصش في الحياة سان ليتوازن. فماذا يكا يجلر





 كانت تملا المكان ضبجة بسكوتها، وعندما بكون السكوت صنـا
 من الالدهشة.
كانت حمدة ملمذة حتى في حفـورها ني تلك الـعقبة الـعبية الميدنر: اعترف بأنها نم نكن بتلك الفتاء الـمعيلة التي كانت تملك


 اليمنى تجعلني ألوخ، وتسشير في كل ارتباكاني. كانت لها بشرة بيفاء مافية جدأ، ركان ملمس بشرتها يشب كثيرأ ملمس القطز، لها عيناذ


 ستط مني في وهلة ظبتنها دمرأ من اللمشة حيند رأيتها تلك الليلة.
- وش فيك تناظرني كنا. - ملري، لكن احس إني راح أبكيا سكتِ نم تالت: - سیعت بأنك تفاربت مع مدرسك. - الختلتت مذه المشكلة. - لـئ - لأني أبي أثوظف لي اسرع وتت. - أبي أتزوجك يا حمدة.
 - تعبت كير من هالظرون اللي مفرتثا، لازم تنزوج.
- رشّ رايك؟

نظرث إلي خخبلى، كان خبلها يتشدد أمامي ويستطيل بالرغم من
 الشخجل دائـأ يورن المواتف، ويعطي الحيا: بُعلاً معتمأ. بقيت مامتا اللى أن دنتها للإجابة: - تولي، وش رأيل؛

ه هل كانت بإجابتها المبتورة هذه تختبر مندرتي على مجاراة الحياة


 لاثبانه. كنت في نظر حمده حـقرأ.. وني تظر تغسي حمامة.. وني وجه الثدر خفانثأ.. أنا الذي كنت لا أستمري الحديت إلا ليلاً، حتى كاباتي



ال-هياة ألمام ناظري حتى تغلو جنأ بعوضة.

 اختبار مشاعرها تجاء تراري اللـيري ذالك، الر ربما اعتبرته مميرياً، ذلك الذي ظنتت في لحظا حب متلفق أن مبورق تمرفاتها، وكانها
 فالمـعبون أدوات الــربالية والتـخيلات، لأنمـ وقبل إتـام الــــاهد بوجزونها ويعجنونها بالغيالات \& لانمبم يمتقدون بأن من يحبونهم ورة
 عليها أ رقم هاتْ لانسان على هامش الذكرى. لا أدري كيف طرات لي فكرة غريبة لم أتفيل يومأ بأنتى ساطرف

بها باب عقل حمدة، نظرت إليها وناولتها علبة الكبريت، وتلت: - ولي لي بيجارن. بدئأ الستغربت مذا الطلب لكنها بالتجربة الأرلى، كانت هذه التجربة الأولى لها في عالم الانتعال، والما لا أرى مل جربت حعدة أن تشعل سيجارة أخرى لرجل ما فيها بعد؟
 لان الثرى تربي فينا المعصية منذ ان نكون منارأ. إن من لا يلا يدخن في

 لا يغلق على بيع بأدنى ومائل الرفاهية مقارنة براته العالي. نقد أيقتث موخرأ أن التدخين تبادل، الفـرددات مع الرنامية، لأذ المجتـع العريهي بأسر. لا يدخن إلا نائض نتود فتط.
فتحن علبة الكبريت واخرجت منها عود ثناب، رحكّت بـ ظهر

 الآلن أتشـ أن تحنو علح مثل ذلك المود، ثالت: - حركتك غريبة. - لیّ

- لانتك ما عـرك طلبت مني أرلّع لك سيبجارتك، احس إني

$$
\begin{aligned}
& \text { حغيرة } \\
& \text { - يور. لئش؟ }
\end{aligned}
$$

- أحس أثي أنتشل عنلك، رإتي عبدة، لأني سـيعت مر: أبي تحول


 مذه النار كثيرأ يسرع وأتت تعرف بقية الحكاية...'
 اعرف مذه القمة جيلاً : نقد حكاها عمي الثتاري لرجال كانوا مسه فيا
 التركي يغتصب بنات الثرية المام تلك النيراذ التي يشعلنها إمعاناً في المبانة..
$\therefore$ :
- وشل تعرفين ما احل ذلك الرجل الأجنب؟؟
. $y$ -
- يقول عثي التاري إن ألـله تركي، أي انه اتى من بلاد تركيا، تدد كان الناس النني بأتون من هنالك جبابرة، وطنات

- قديمأ كانت الدرلة العئانية مي الدرلة الإسلامية الاورلى، وميا دولة الخلانة الإسلامية، وكان مركزها في تركي!، وقد اتسع نفوذها فيا في









 ومستثنيات على ألز نتدير، بالاضضانة إلى ان ذلك الث يتنانى مع سلوك الالنسانية أر الإسلامية على وجه الخصوص. - ليّن ما كانوا مسلمين؟
 على ستائر الأسـاء دين لا أمبية له، مل ترين الحصون الموجوة هثا.
- 

2inl
 فيها، لدن كان يجول في الثرى، وعنلا يرون أحعم يردونه تيلاً. -
-
نظرت إلي باهتة، وانا على يقين بانتها لم تكن تمرك الميمنى
 عليها، وحين رأيتها مأخذة بها بِوة، أكلت:





 ولا مستشفى إنتا خلنوا ورا ممم مذه الحصون الئي تدل على أنمّ منعب دوي نتّط يعب القتل وانتهاك الاعراض. - ولِئ سووا كنا
 الشرت مواد تسميد للـفعب. بعد أن أخذت نفسأ عيقأ من سيجارنى، وعلا دخان سيجارتي المنبث من جوفي أجبت عن سوالها ال الها - من يجد الرمال لكثين يحترف الحفر با حييسي. وأردفت بعد تليل مين الیششة:

- لاننا وبكل بساطة كنا ترى بــيطة، وكان اللين بالنـبـة إلينا


 المستبد، اللدي يعلق على الليين مسارسته غير الانسانية، لكن الله سلط
c: الانحلار الالمثل.
- لكتني لم أسمع بـم العين.
- تركيا دولة تعئن مراهأَ إزاه ما تحمله من موية، مثـكلتها الآلذ




 اقتراف الـهكي في الـيـياسة ذنب، والسكوت عنه ذنب أهظم ونسرن



 فرط كلاهي في التاريخ. وأنا اعرف جيدأ بأ الكانتات الأنمية، كاثياتات مساعية باللر جة الثانية.
بعد أن أمطرت ريتاي دخانأَ كيفاً ودعتها.




 الاتتران بحعدة؟ هي من ترش الـسعادة في دنياي وكانها عرانة، وكل ما ما بحيط بحياتها قداسة حرتة.
 بغغسيه، اللون ينخني بدلال، ويزخر فـ مشاعري وتناعاتز،


## الستة السادسة بعد حمةة

الفراغ بور: الـخطين، رلحاف الشيطاذ.. نمم مو الذي يقودنا اللى مثامات الخطيثة ويتنس بنشوة، يعرينا في الحياة إزاء شنغلها. نمنلسا نغرغ من كل نيه يصبع باب الخطيني منتو حأ على مصراعيه.. قلقَ انا.. تجاء ثلك المرحلة من عمري، ربا كنت أسير الانتعالات










 توماس، تضيت عنده يومين كاملين، كان هـان اليان اليومان كفيلين بالبشاس العربدة. عندما وصلت إلب أول مرة قال لي بخبث العربدة:

 على ملل، لان الإسان الذي يسير في حياته على بهل وليد الدلل عادة، فالتسارع مع الزمن اداداء جودة. نظرت اليه باسمأ، فليس ابلغ من مواجهة

$$
\begin{aligned}
& \text { - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وأردفت ضا-حكاً: }
\end{aligned}
$$

- يجب أن أتمتع بفراغي، فالفرأ كالمهر لا يعود أبدأ..
 نستره. فندن دأمهاً ننمـ متاصد الالثياء ونتاً ليولثا ورغباتنا.. وهذا ما نهـه شالي توماس. ثال لي ححاد أثناء سيلاذ دماء عربدتي مرة "النفس, الرقية تمتطّ بسكين المنطين مريعاً". في تلك الليلة، وحين كانت نفسي


- أنعلم بأل جدلف، الذي مو أبي مو من قلّنـي كيف أسكر ا نكصت متخاذلآ، لكن ثي الـعفاجآت ما يدفعنا بتسوة إلى جر قناعاثنا إلى المسلغ. حدقت فيه قليلاً، ونكرت كثيراً: هل ما يقوله منا
 اليـس افتراف الرغبات دوما شو با بولجنا في برالق الترحد رالابتعاد؟
 نفولي وتركني على تارعة الیناجأة. فيعكن أن نتفيل وتع الأثياء الغريبة علينا مسبقاا، لكز لا يمكن أن نتصالع ع أخعاء أسيادنا أبدأ. اك
 الرابمة عشرة هن عمري، دخلـت مليه مبقلسه فرأيته يسكر، نقد كاذ بسكر بـعية عبيده، وحول القيان يرتمن ويتفـاحكن، وهو يفـعل بهلو*، وبين الفينة والأخرى يلوح لاحدى الثيان بيده، وتنتشي تلك العبدة، وتصبع مذه التلويحة ورة رابحة تتبامه، بها ألم صديقاتها مئ


تدع عن الفّهار.
عندها ومل توماس اللى هنه النقطت... نـفاذلت الهام أفكاري:
 التاريخ كها نمل جدي. فأحياناً نـحارل أذ نغفـب على التاريخ باجترأ


نوماس:
 - إن أبي نرجسي في سيكره، أعتقد أنه كان يتخيل نفسـ أحـ ( سكر جلي في خريف عمر• مذا.

عندما يسكر :
 الثارين عليه سوى معارسته في أردا تصرف. اععدت ذلك اليوب ذكرى جد بكث ترابن تسعة عشر عامأ على ;فوف الذاكرة، كان على رأى شرثي التنزيهي، فالإنسان منا لـ مرم

 ليفتن إناث الیططية في داخلمي، فليس أهعب من مواجهة خمطية إلا أذ نراها في رموز حياتك. فنتي نكيل لانفسنا الثتاثم في لیطات المناء المهولة، حيث نتن ألام مرآة الحياة نتععن في روية أنفسنا بعيلاً عن

- أبلي يريدك. تو ونال الي:






 مقعده الفاخر ذاك. دخلت وملهت عليه، كانت عيناه حمراوين بشنة،
 العــباحا التي انكبت البارحة بشي" من الصقار: من فرط ما دلقها نوماس على تلي. نعندـ ينحرف المسنون، تستيع الحياة ابوتمب غفباً. سالني عن اهلي، عن أي وابي واخوني، كانت اسبلته عبارة عن
 - بين متى وأنت عند نوماسى
- جت بالأمس.
- ومل تفيت ليلة البارحة هناء

 الجــد نظر إلي وابـــان طافية على سططح وجه وتال: - استتتع بوتكل إنذ خرجت وأنا أتألم ايفـأ، لم اكن أرغب يومأ أن أسي• الى جلمي،


 وعندما اتتربنا منها ماحت بغنج التيان الفاحتن من خلن الباب: - يا توماس، أنون معالك اليوم واحد حلو.




 الشـرف، لان بائعات الهوى أجمل ها فيهن تغسنغهن وعهر كلهاتهن. اكمل توماس بضسمكة:
 تجازناها بعد أن ترك خالي أرامر، المودبة كالقادة العسكريـن تـيل في مسـع ثلك التينة، وتد خرب موعلاً خيياً بحفنة من الكلمات. كنت اعرف بأن عاهر، لكني لم أكن أعرف بأذ الطريق إلى العهر بهنـ السهولة. أن تصل إلى متعتك الجسسية من خلالد عبارة، فأنت ملك،

القرى أفـدرها. تلت لد ونعن نــير :
- بهذه السرعة تمفد مفقة أنس؟
- إننا نستمعب العهر ومو في الأساس المهل مـارسة وجودية، لاننا أت تسمي الأثياء غير مسمياتها دوماً. - ومن هذه العبدة?
- عاهر: تدعى "أم علي - مل مي هتزوجة كي تملا علق علها "أم علي" - متزوجة مع سبق الإمرار والترمل.
- وغيثة التي تول عنها.
- صديتتها، لكنها ستعجبل.

2inl

دلغنا إلى المنزل قابلت جدتي، هذه التنينة المعباة حنانأ، حينـا الرانـا اثذكر أي، كان كل من يرى جدتي بجانب أمي يظن أنهـا توأمان، لان
 دنـأ إلا جدتي، فالت لي أمي إنتي حينبا ولدت سـالتها جدتي: -

- ركين مو؟ - تصاص
- بخير، هو الوحيد من أبنائي الذي لم يتعني عند رلادت كيرأ. - إن ابنأ لا يتمب أه حهغيرأ، سيتمبها حينها يكبر.
 الأوامر بفطر: مبيانبة حتى وانانا في مذه الــن المتقدة من التعب. نحينما راتني قالت لي: -- إن الجدات يا بي يورينن مشاعر أحفادهن. دعتني المى الطعام فانسقـت لها جوعاًا ظللت أبت بن مسعون

العناء وتوماس يفستك ويمرخ بمخاتلة: - كُلْ كل ما ين ينيك ليلك اليوم ميختلفت.



 بتأملني، وعندما رأت طرفي الصناعي، وتاكدت من مالتي المبتور: ثالت بأسن:

- معوت وراعي خراب ما تجيها
:
- وعجوز ونرموطة ما نجي برضهـ

نظرت إلى توماس زعيناها تشعان حقداً :
 رد عليها نوماس بـترية
-
 وجي الارض تأريلاً لاللاز الخمطين. خبطت غينة على كتني برئق ونالت بصوت ملل :

- يالله وريني طولك.

في تلك الليلة الفاجرة، نـربوا كلهم الا 'نا اكتفيت برئفة فقط،




 أثاء نوبة سكري الجـوتية في تلك الليلة اكتفبث برئفة، ودخلت مي
 نعولثهم عربون احترام. عندـا انتهيت، وارادت عبدتانانا الانمصران، لكزذ غيثة توماس في خامرثه وتالت: - كلما جاء صليقكل منا نادنير.

بهذه العبارة ونَعت غيثة عقد احتكاري، ظلات مدة طويلة يُتُتُراً، لككني كها هي ساتي، لم أستــن منه الملكية الكلية، ومع مرور الزمن

 'لطتها على وجهبا، وركلت مذه الدلكية بعياً جدأ، لأن الرجل, حينها

2ind




$$
\begin{aligned}
& \text { حمدة / المطم. }
\end{aligned}
$$

## الستة الخامنة بعد حمدة



 راخذت اقفز في مساونة بانسة لنجدة أحد ما. خرجتت رمعقت بـا بـا

 عنسا رأثن أمي، سـجت حـلة من أمامي ودخلت بها المى حبر: النساه. أن تحب دون أن نتكرر رزيتك لعبيبكث جنون بحتق عينبكا

 سـاعة الحذ أبي يسرد ما حدت على مستعي: "البارحة بعد صـلا المغرب ذهيت إلى عـت مصـلع وعـنـا دخلت عليه، ريعلما شـربنا القهو: والثاي، ذكرت نه طلبك في الارتباط بعمدة، فرخب بي كيراً، ودخل ليأخذ رأيها، وبعد فنرة ليست بالتميرة، عاد برفة أبثاه وعمتك "مسابة' وقال وهر بیني رامه:


 لانني أعرف أن حصد: لن ترفضسي مطللقأ، مي الثي كانت تدنعني انـيأ اللى العجلة...

- نادها لي أبسألها وش مبب رنضها؟ عتدا انبرت عمتك مسعابة للجبواب ونالت: - والله يا أو ميعد الولد ما يعيب شيبي لكن النا ما أبي أزوج بتي

- أنتم كلكم تعرنون أن مذا الشيء من عند ربنا، تصـاص مان مالد ذنب فيه، وبالنسبة للسكر فأعتَد أن كلام الناس ما بدخل اين الأخواذ.
 الععت في طلب حعدة ولم تأث. خرجت من انباب' . عندا انتشى أبي مز سرد ما حدث، انسكبث دمع على الطلال خذ نهُّمْ فخرجت.
انزويت خلف جدار بيتنا، واخنى أدخن بشبف، لان المفجوعين



 فرايتها، بادرتني: - والله يا تصاصى مالي ذنب ني الليه حملل، آملي غصبوني علمى


- تعقلي هالفتر: بس وبعلين راح نتــط طول حياتنا.
- ودعتك الله يالله روحي تبل ما يشونك احد ويسوي لنا مميبة. ذهبت حـدة، وإبنت دموعها على التراب كذكرى نؤرق كتابتي


 نجازف بجسلما تحت عدة مياط لأعيش حياتي معها مانثاً طول العمر، ;حلت حدة، ولم ييق منها بعد ذلك اليوم إلا ناكر: عثقية، وتطر حب مسانهـ خحسة لثاءات نتط. حينطا رحلت بدأت نعود الحادثة من أولها رويدأ رويدأ، فإن كاذ


 سرد الكلدات وتلفيق الأسباب؟ا كنت أدرل تنام الإدراك بأذ الإعاتة


$$
\begin{aligned}
& \text {, آحد بس. } \\
& \text { - ونو } \\
& \text { - إنك تضشين علثان حبنا. } \\
& \text { - } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - إلا إذا كنت ما نحيني نهذا ثيه آخر. } \\
& \text { - إلا إلا أهبك وألوت فيك الما }
\end{aligned}
$$

 الالنسان ان يحيا مع بريد حبه حياة زوجي؟! وكين يسكن أن تتصالع
 نــدن حينما يتقابلان الآن؟ وكيف لي أن أخرج من فيهب الوجع إنا
إيت "روى" ابة حمدة من زوجها "عزيز 's.

## المحتويات

7 ..... ابتداء

11 الفaصل الالرل
17 ..... الaغاز
149 ..... الفصل الثاني
155 الحذاء
277 ..... النمل الثالث
 تـامعبا هعبث إخ أل

 اللو!





 الصملكة العريبية السعودية عـام 1983م
 السعودية مهتم بـالشأن الـشالفا


